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The development of the Internal Market has been crucial 
to European integration. How satisfying it is, therefore, to see its benefits reffected in the best 
outlook that the European economy has seen for at least a generation. Growth this year and 
next is forecast at three per cent and net job creation is expected to be above one per cent. 
Building on this opportunity presents a challenge for us 
all. If we are to continue to stimulate growth, competitiveness and entrepreneurship, we must 
meet the changes being wrought by globalisation, technological innovation and the new know-
ledge-based economy. 
The Portuguese Presidency of the European Union has 
convened an extraordinary summit in Lisbon at the end of March. The future direction of the 
Internal Market will be fundamental to that debate and the special feature in this issue of Single 
Market News describes the extent to which market convergence is already driving growth. But 
some key areas are still under-performing. With the fresh backing of our Member States and 
drawing on the feedback from business and citizens, we hope to contribute towards the process of remedy. Indeed 
several of the articles in this edition detail how the Commission suggests future action should be targeted. 
By 200 I we need, for example, to adopt a Community 
patent; we need to co-ordinate action to cut back on unnecessary regulation and to simplify the business environment. 
Similarly, whilst public procurement constitutes 14 per cent of Europe's Gross Domestic Product, the level of cross 
border purchasing remains well below the rate of intra EU trade ffows for goods and services. To correct this, new 
public procurement rules will shortly be proposed. They should simplify, modernise and set in better order our existing 
framework. That will also allow all government procurement to be handled electronically by 2003 or 2004. 
I know there is much sympathy for our view that regula-
tory costs are still far too high and place unnecessary and costly burdens on European enterprise. A new initiative is 
needed to improve this environment at al/ levels. The cost of protecting intellectual property is too high. Cross-border 
barriers to trade in services are too common and need cutting back. This is even more necessary given that, with the 
rapid development of e-commerce, services now account for more than 60 per cent of the European economy. Nothing 
must get in the way of the healthy development of such services. 
Underpinning many of these initiatives is the Financial 
Services Action Plan. This was designed to deliver an integrated capital market and dynamic financial services industry 
to serve investors, business and consumers alike. Progress on its implementation is underway (see for example the 
article on accounting standards). The time has now come to make good on all the commitments made. 
It is our hope that the Plan, including crucial pension fund 
reform to remove the portfolio restrictions on investment, will be fully implemented by 2005. The Risk Capital Action 
Plan should be in place as early as 2003. Already we are setting the pace by calling for progress by June on the key 
legislative proposals that are still pending (take-overs, a European Company statute and the liquidation of banks and 
insurance) and those that affect capital markets. 
Those time-scales may be ambitious. But they are not 
unrealistic provided that the measures envisaged are assiduously followed up at all levels. The Internal Market, as ever, 
will be at the heart of an integrated policy to accelerate the structural changes already underway and create, we hope, 
a dynamic, inclusive European economy. 
Director General 
Internal Market DG 
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Trans arence et efficacite 
Une strategie globale de reforme de la Commis-
sion europeenne a ete officiellement adoptee le 
I er mars 2000. Elle s'inscrit dans la demarche de 
changement et d'amelioration du fonctionnement 
de !'institution decidee par la nouvelle Commission 
Prodi. Apres !'adoption d'un Code de Conduite 
des Commissaires, un processus de reforme 
administrative a ete lance par le Vice-President 
Neil Kinnock, traduisant la volonte de la Commis-
sion europeenne de constituer une administration 
moderne, efficace et plus ouverte. 
La reforme proposee repose sur trois piliers. Le 
premier concerne les ressources humaines (recru-
tement, evaluation, formation et promotions); le 
second traite de la programmation et de l'alloca-
tion des ressources humaines et budgetaires; le 
troisieme s'attache au contr61e financier et aux 
procedures budgetaires. Au total , 84 mesures 
nouvelles sont proposees, qui devraient contri-
buer a simplifier les rouages de !'administration et 
augmenter sa transparence pour le citoyen euro-
peen. 
Chan es in Financial Services 
As a result of the explosive change 
experienced in financial services) the 
Commission adopted on 11 May 1999 the 
Financial Services Action Plan which set 
out a far-reaching strategy to reply to future 
challenges. To be in a position to deliver the 
Action Plan in time) the Commission has 
decided to reorganise Directorate C of the 
Internal Market DG and to create a new 
Directorate F. There will be an increase in 
the overall resources allocated to financial 
services. 
New Directorate C "Financial institutions" 
is, as before, based along sectoral lines and will 
deal primarily with prudential legislation. It will be 
responsible for "institutional" questions primarily 
• See: New Organisation Chart of the Internal 
Market DG on page --.. 
• Voir: Nouvel Organigramme de la DG Marche @I 
interieur a la page --.. 
• Siehe: Neuer Organisationsplan der Binnen-
markt-GD auf Seite --.. 
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relating to banking, insurance, payment systems 
and e-commerce related issues for which far-
reaching objectives have been identified in the 
Action Plan. 
New Directorate F "Financial markets" will 
cover the single EU wholesale market in financial 
services which is undergoing fundamental and 
far-reaching changes. Indeed, the Action Plan iden-
tified a whole series of new measures, inter alia, to 
enable corporate issuers to raise finance on com-
petitive terms on a EU-wide basis; to provide 
investors and intermediaries with access to all 
markets from a single point-of-entry and to allow 
investment service providers to offer their services 
on a cross-border basis. 
SERVICES FINANCIERS ,,, +++w;,., ., +++ 
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In ihrer kurzlich verab-
schiedeten Mitteilung zum 
Massenzahlungsverkehr im 
Binnenmarkt verlangt die 




systeme. Dabei zielt sie vor 
allem auf eine kosten-
gunstige, effiziente und 
zuverlassige Gestaltung 
von .KJeinbetragsiiberwei-
sungen. Die Banken wer-
den in der Mitteilung 
ferner aufgefordert, 
Gebiihrendifferenzen 
zwischen In- und Aus-
landszahlung bei Zahlungs-
karten abzuschaffen und 
Zahlungskartenkunden 
besser tiber allgemeine 
Bedingungen, Gebuhren 
und sonstige Entgelte zu 
unterrichten. Bezuglich des 
Bargeldumtausches fordert 
die Kommission Banken 
und Wechselstu ben auf, 
eine transparente, kunden-
freundliche Preispolitik zu 
verfolgen. Um Reaktionen 
und Vorschlage der betrof-
fenen Kreise bei der Ver-
besserung des bestehenden 
Systems berticksichtigen zu 
ki:innen, wird ein Runder 
Tisch zu dieser Thematik 
eingerichtet ( siehe vollstan-
digen Wortlaut der Mit-
teilung auf dem Internet). 
cross-frontier 
B anks and credit institutions must do more to 
ensure inexpensive) efficient and secure small 
value credit transfers between Member States) 
the European Commission has warned in a 
Communication on "Retail payments in the 
Internal Market". In particular) the Communi-
cation calls for improvements to the infrastruc-
ture for small value crossfrontier credit transfers 
both within banks and between different Member 
States) domestic transfer clearing systems. 
The Communication also calls on banks to remove 
differences between charges for using payment 
cards domestically and in other Member States 
and to improve information on general condi-
tions) fees and char;ges for payment card customers. 
As for exchanging cash) the Communication 
invites banks and bureaux de change to pursue a 
transparent) customerfriendly pricing policy. 
"Unless banks do more to cut the costs of small value 
credit transfers between Member States, citizens and 
small businesses wi ll be denied the full benefits of the 
Internal Market and the euro", warned Internal Market 
Commissioner Frits Bolkestein. "The entry into effect 
of the cross-border credit transfers Directive is already 
acting as an incentive for banks to accelerate such trans-
fers and to improve their service to customers. But 
banks have to do more, in particular by making cross-
frontier transfer systems as efficient as those for 
domestic transfers". 
Credit transfers 
Although large value (wholesale) payments can now be 
made cross-border nearly as quickly and cheaply as they 
can domestically, small value (retail) cross-border 
payments take longer and cost significantly more than 
domestic payments. These charges have declined in the 
past five years, but are still very high. 
The Communication underlines that full implementa-
tion of the Directive (97/5/EC) on cross-border credit 
transfers of up to € 50,000 is imperative. It requires 
banks to complete cross-border credit/debit transfers 
within 6 days, to provide clear advance information to 
customers on tariffs, to make all costs payable by the 
originator (unless agreed otherwise) and to compen-
sate for lost transfers (up to € 12,500). The Commis-
sion may review whether the 6 day time limit should be 
brought in line with domestic transfers, which rarely 
take longer than 24 hours. Belgium, Greece, Italy and 
Portugal have still not implemented the Directive and 
the Commission is pursuing infringement procedures 
against them. 
The fact that the development of cross-frontier payment 
infrastructure has lagged behind domestic development 
of electronic transfer systems is the major source of 
problems affecting small value cross-frontier transfers, 
according to the Communication. Part of the solution 
lies within banks' own internal processing systems. 
The Communication also urges banks to commit them-
selves to implementing no later than I January 2002 
existing standards developed by the European Commit-
tee for Banking Standards (ECBS) to speed the routing 
of cross-border payment orders directly and automati-
cally from one bank to another. 
Payment cards 
Banks should phase out remaining discrimination in fees 
between cross-border and domestic payment cards in 
the euro-zone. A Commission Recommendation of 
1997 offers guidelines for the contractual relationship 
between card holders and card issuers. For example, it 
suggests that customers should be informed as to how 
much they will be charged for using a payment card, for 
example in an Automatic Teller Machine and who is 
liable in the case of a card's loss. The Commission is 
monitoring the extent to which these obligations are 
respected and if it finds that they are not well taken up, 
the Commission will propose to Member States that 
the Recommendation be turned into a legally-binding 
Directive. Banks are also strongly encouraged to ensure 
interoperability for electronic means of payment and, in 
particular to see that electronic purses can be used 
across borders by I January 2002. 
Round table 
The creation of a single retail payment area (see the full 
text of the Communication on Internet) requires a 
resolute effort of the bank and credit industry and close 
co-operation between the European Central Bank, the 
Commission, Member States and the financial services 
industry to set up efficient, inexpensive, secure integra-
ted payment system before the end of the euro transi-
tional period. 
To this end, the Commission is setting up a Round Table 
of all the parties involved, including users (retailers, 
consumers, small & medium companies). Banks are 
invited to make specific proposals by the end of Sep-
tember to the Commission and the European Central 
Bank for improving the efficiency of cross-border retail 
transfers. Reactions to the communication will be 
published on the Internet from April 2000. The Round 
Table of November 9 wi ll draw lessons and conclusions. 
The Communication is available on the Internet 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Reactions and comments are welcome. 
March 2000 • No 20 3 
Dans sa recente Communi-
cation sur II les paiements 
de detail clans le Marche 
interieur 11 , la Commission 
demande aux etablissements 
de credit d'ameliorer Jes 
systemes de paiements 
entre Etats membres. 
II faut notamment que Jes 
virements d'un faible mon-
tant soient a la fois peu 
couteux, efficaces et surs. 
La Communication invite 
egalement les banques a 
eliminer l' ecart clans Jes 
commissions prelevees 
( selon que Jes cartes de 
paiement sont utilisees au 
niveau national ou dans 
d'autres Etats membres) et 
a ameliorer I' information 
sur les conditions generales 
et Jes frais et commissions. 
En ce qui concerne le 
change d'especes, la Com-
munication invite Jes 
banques et Jes bureaux de 
change a poursuivre une 
politique transparente et 
plus soucieuse du client. 
Une Table Ronde sera 
lancee pour recueillir 
routes Jes reactions et sug-
gestions des parties interes-
sees afin d'ameliorer le 
systeme (voir texte complet 
de la Communication sur 
Internet). 




TEL: (+ 32 2) 296 31 79 
FAX: (+ 32 2) 295 0750 
Markt-C4@cec.eu.int 
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Clarificat 
The Commission has 
adopted a Communication 
which spells out its inter-
pretation of the concepts 
of freedom to provide 
services and general good 
as applied to the insurance 
industry. The Communi-
cation, which concerns in 
particular certain provisions 
of the Third Insurance 
Directives (Directives 
92/49 /EEC and 
92/96/EEC), sets out 
the criteria determining 
the dividing line between 
business carried on by an 
insurance undertaking 
under conditions of free-
dom to provide services 
and business carried on 
through a branch, e.g. in 
the event of recourse to 
independent persons 
established in the host 
Member State. It analyses 
crossborder insurance 
business carried on via 
electronic commerce. 
And it defines the exact 
scope and terms of use of 
the notification procedures 
introduced by the Third 
Directives. Lastly, it maps 
out the conditions under 
which a Member State 
may invoke the general 
good to justify national 
rules. The full text of the 
Communication is available 
on tl1e Europa website: 
http: //europa.eu.int/cornny 
internal_market 
La Commission europeenne a adopte le 
2 fevrier 2000 une Communication precisant 
finterpretation des notions de Libre prestation 
de services et d)interet general dans le secteur 
des assurances. Cette Communication 
interpretative definit la portee exacte de la 
liberte de prestation de services. Elle trace 
aussi le cadre juridique dans lequel un Etat 
membre peut recourir a la notion d)interet 
general pour reglementer l)exercice) sur son 
territoire) des activites d)assurance en regime 
de succursale ou de libre prestation de services 
par une entreprise d)assurance d-ument 
agreee et etablie dans un autre Etat membre. 
En clarifiant ces notions fondamentales) cette 
Communication interpretative constitue un 
outil au service des operateurs economiques) 
consommateurs et administrations nationales 
pour permettre un meilleur fonctionnement 
du Marche interieur des assurances. Toute-
fois) cette Communication ne prejuge pas de 
!'interpretation de la Cour de justice) compe-
tente en dernier ressort pour assurer Finter-
pretation du Traite CB et du droit derive. 
Cette Communication interpretative concerne par-
ticulierement certaines dispositions des T roisiemes 
Directives sur les Assurances Vie (92/96/CEE) et 
Non-Vie (92/49/CEE), en application depuis le I er 
juillet 1994. Ces Directives ant introduit un regime 
d'agrement et de controle financier unique de 
l'entreprise d'assurance par l'Etat membre de son 
siege social (Etat membre d'origine). 
Cet agrement unique ("passeport europeen") deli-
vre par l'Etat membre d'origine, permet a l'entre-
prise d'assurance d'exercer ses activites d'assurance 
partout dans l'UE, soit en regime d'etablissement 
(en ouvrant des agences ou des succursales dans 
d'autres Etats membres), soit en regime de libre 
prestation de services. Ce regime de surveillance et 
d'agrement unique est rendu possible par le niveau 
d'harmonisation atteint par la legislation communau-
taire dans le domaine de !'assurance, notamment en 
matiere prudentielle. 
Cependant, des incertitudes subsistent sur !'inter-
pretation des concepts fondamentaux que sont la 
liberte de prestation de services et l'interet general. 
Elles sont de nature a dissuader les entreprises 
d'assurances de faire usage des libertes creees par le 
T raite, en particulier la lib re prestation de services, 
pour l'exercice de leurs activites d'assurance dans la 
Communaute, dont les T roisiemes Directives sont 
precisement censees faciliter l'exercice. Ces diver-
gences empechent aussi les preneurs d'assurance 
4 March 2000 • N o 20 
d'avoir acces a toute la gamme de produits d'assu-
rance existant dans le Marche lnterieur. 
Clarifications 
Dans la premiere partie, la Communication apporte 
des eclaircissements sur la demarcation entre les 
notions de liberte d'etablissement et de libre presta-
tion de services. Suivant la jurisprudence de la Cour 
de justice, la Communication precise que le carac-
tere temporaire de la libre prestation de services 
n'exclut pas la possibilite pour le prestataire de se 
doter, dans l'Etat membre d'accueil, d'une certaine 
infrastructure ( cabinet, bureau, ... ) dans la mesure 
ou elle est necessaire a l'accomplissement de la 
prestation, sans relever du droit d'etablissement. 
Dans ce cas, le caractere temporaire sera apprecie 
en fonction de sa frequence, de sa periodicite et de 
sa continuite. 
La Communication analyse certaines situations par-
ticulieres ou la demarcation entre le droit d'etablis-
sement et la libre prestation de services s'avere 
parfois difficile a tracer. 
• Personnes independantes 
Pour considerer que le recours, par une entreprise 
d'assurance, a une personne independante (p.ex: 
intermediaire) etablie dans l'Etat membre d'accueil 
est de nature a entrainer l'assujettissement de l'ent-
reprise d'assurance au regime d'etablissement, ii faut 
que trois conditions cumulatives soient remplies : 
- la personne doit etre soumise a la direction et au 
contr61e de l'entreprise d'assurance qu'elle repre-
sente; 
- elle doit pouvoir engager l'entreprise d'assurance 
et 
- elle doit etre dotee d'un mandat permanent. 
• Cumul 
Les T roisiemes Directives ont supprime toute res-
triction au cumul (a savoir l'exercice simultane des 
activites en libre prestation de services et en droit 
d'etablissement dans l'Etat membre d'accueil). T ou-
te entreprise d'assurance peut des lors exercer ses 
activites, sur un meme territoire, en liberte de pres-
tation de services et, simultanement, via une succur-
sale, meme s'il s'agit des memes activites. Lorsqu'elle 
exerce en libre prestation de services, l'entreprise 
d'assurance peut faire appel a un etablissement dans 
le pays de la prestation pour des activites d'appui se 
situant en amont ou en aval de la conclusion du con-
trat d'assurance (p.ex: utilisation des services d'ana-
lyse de risques ou des services medicaux locaux). 
• Controle des conditions d'octroi 
En vertu des Directives sur les assurances, seul l'Etat 
membre d'origine est competent pour controler et 
verifier le respect par une entreprise d'assurance 
dans le 
fWI lilWM M·M·MWWI 
secteur des assurances 
qu'il a agreee des conditions d'octroi de l'agrement. 
C'est sous sa responsabilite que l'agrement est deli-
vre. L'Etat membre d'accueil ne peut en revanche 
exercer de contr61e ace sujet ou remettre en cause 
cet agrement. 
La Commission estime qu'il serait contraire au droit 
communautaire qu'un Etat membre contraigne une 
entreprise d'assurance, ayant exerce en liberte de 
prestation de services sur son territoire pendant 
une periode donnee, a s'y etablir pour pouvoir pour-
suivre ses activites. 
• Activites transfrontieres a distance 
La Communication interpretative precise que les 
activites transfrontieres exercees a distance (en par-
ticulier le commerce electronique) sont a conside-
rer comme des activites en libre prestation de ser-
vices. Le lieu d'etablissement de l'entreprise d'assu-
rance avec lequel ce contrat est conclu est celui de 
l'Etat membre de l'etablissement de l'assureur qui 
exerce de maniere effective l'activite d'assurance 
(siege social, succursale) et non le lieu ou se trou-
vent les moyens technologiques utilises pour fournir 
le service (par exemple, l'endroit ou se trouve le 
serveur Internet}. 
En vertu de la notion de libre prestation de services 
prevue dans les Directives sur les assurances, la 
Communication indique que l'exercice transfronta-
lier des transactions d'assurance par le moyen du 
commerce electronique est assujetti aux memes 
regles. La Commission envisage toutefois d'adopter 
un Livre vert pour examiner si les dispositions des 
Directives en vigueur offrent le cadre reglementaire 
approprie au developpement du commerce electro-
nique des services financiers, tout en garantissant la 
protection des interets des consommateurs. 
• Notification 
Les procedures de notification d'ouverture de suc-
cursale ou d'exercice en libre prestation de services, 
prevues dans les T roisiemes Directives, poursuivent 
un objectif d'information entre autorites de contr61e. 
Un eventuel defaut de notification ne devrait pas 
entacher la validite d'un contrat d'assurance conclu 
sans avoir prealablement suivi cette procedure. 
• Publicite des services d'assurance 
La Communication analyse les rapports entre la 
publicite des services d'assurance et les procedures 
de notification prevues pour exercer en libre pres-
tation de services. Elle precise qu'aucune forme de 
publicite, par quelque moyen que ce soit (courrier, 
telecopie, commerce electronique, Internet), n'est 
soumise a la procedure de notification prevue pour 
exercer l'activite d'assurance en libre prestation de 
services. 
lnteret general 
Dans sa deuxieme partie, la Communication analyse 
la notion d'interet general, telle qu'elle a ete deve-
loppee par la jurisprudence de la Cour de justice. Le 
document trace le cadre dans lequel l'Etat membre 
d'accueil peut avoir recours a la notion d'interet 
general pour imposer le respect de sa propre regle-
mentation a une entreprise d'assurance qui souhaite 
y exercer son activite, par le biais d'une succursale 
ou en libre prestation de services. 
Une entreprise d'assurance agissant par le biais 
d'une succursale ou en libre prestation de services, 
auquel un Etat membre d'accueil imposerait le res-
pect d'une disposition nationale qui constitue pour 
elle une restriction, pourrait mettre en cause !'appli-
cation de cette mesure nationale si elle estime 
qu'elle ne satisfait pas a l'un des six criteres suivants. 
En effet, pour etre justifie au nom de l'interet gene-
ral, une mesure nationale: 
- ne doit pas avoir fait l'objet d'une harmonisation 
communautaire prealable; 
- ne doit pas etre discriminatoire; 
- doit etre justifiee par une raison impeneuse 
d'interet general (par exemple, protection des 
consommateurs, prevention de la fraude, cohe-
rence fiscale, la protection des travailleurs); 
- doit etre objectivement necessaire; 
- ne doit pas faire double emploi par rapport aux 
regles du pays d' origine et 
- doit etre objectivement necessaire et proportion-
nee a l'objectif poursuivi. 
La conform ite aux criteres d'i nteret general enonces 
ci-dessus s'impose a toutes les regles nationales de 
droit prive applicables aux activites d'assurance. 
Rappelant la jurisprudence de la Cour, la Communi-
cation interpretative signale que c'est a l'Etat mem-
bre qui impose la restriction d'apporter la preuve 
que cette mesure nationale satisfait aux exigences 
precitees. 
Enfin, la Communication indique les voies ouvertes 
aux operateurs economiques confrontes a des 
regles nationales du pays d'accueil qu'ils considerent 
non conformes au droit communautaire (p.ex: le 
depot d'une plainte a la Commission). 
La Communication est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
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In einer kiirzlich ange-
nommenen Mitteilung 
erlautert die Kommission 
ihre Auslegung der Begriff e 
des freien Dienstleistungs-
verkehrs und des Allge-
meininteresses im Versi-
cherungssektor. In dem 
Dokument, das bestimmte 
Vorschriften der 3. Versi-
cherungsrichtlinien 
(92/ 49/EWG und 
92/ 96/EWG) betrifft, 
werden die Kriterien 
erlautert, nach denen sich 
von einem Versicherungs-
unternehmen im freien 
Dienstleistungsverkehr 
ausgeiibten Tatigkeiten 
von iiber eine Zweignie-
derlassung getatigten 
Geschaften abgrenzen 
lassen, und zwar vor allem 
bei Inanspruchnahme von 
im Tatigkeitsland ansassi-
gen selbstandigen Perso-
nen. Au6erdem enthalt sie 
eine Analyse von grenz-
iibergreifenden Versiche-
rungsgeschaften im 
Rahmen des elektronischen 
Geschaftsverkehrs und 
erlautert Tragweite sowie 
Voraussetzungen fur die 
mit den 3. Richtlinien 
eingefuhrten Mitteilungs-
verfahren. Schlie6Iich wird 
erlautert, unter welchen 
Voraussetzungen sich ein 
Mitgliedstaat auf das 
Allgemeininteresse als 
Rechtfertigung fur eine 
nationale Vorschrift 
berufen kann. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Manuel de Frutos 
MARKT C-2 
TEL:(+ 32 2) 296 16 50 
FAX: (+32 2) 299 30 75 
Markt-C2@cec.eu.int 
SERVICES FINANCIERS 
Financial Services Polic 
Systemes d'indemnisation des 
investisseurs: 
Transposition defaillante 
La Commission europeenne a 
decide de deferer le Luxembourg 
devant la Gour de justice euro-
peenne pour non-transposition de 
la Directive concernant les syste-
mes d'indemnisation des investis-
seurs. La Commission a egale-
ment decide d'envoyer un avis 
motive au Portugal pour trans-
position incomplete de cette meme 
Directive. 
Les Etats membres etaient tenus 
de transposer la Directive pour 
le 28 septembre 1998 au plus 
tard (voir SMN n°18), mais le 
Luxembourg n'a toujours pas 
notifie les mesures nationales 
prises dans ce sens. 
Pour sa part) le Portugal n'a 
notifie qu 'une partie des mesures 
nationales de transposition de la 
Directive. Le decret-loi du 22 
juin 1999 qui institue un systeme 
d'indemnisation renvoie en effet 
sur certains points importants a 
des reglements devant etre adop-
tes par la Commission du Marche 
des Valeurs Mobilieres et approu-
ves par le Ministre des Finances) 
qui n'ont pas encore ete notifies a 
la Commission. Ces reglements 
doivent en particulier porter sur 
l'ouverture du systeme aux inves-
tisseurs des succursales d'autres 
Etats membres) ainsi que sur les 
modalites de ftnancement du 
systeme) sans lesquelles le systeme 
est inoperant. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Hubert Salmon 
MARKT C-3 
TEL: (+ 32 2) 295 49 87 
FAX: (+32 2) 299 30 71 
Markt-C3@cec.eu.int 
~ e sixth meeting of the Financial Services 
Policy Group (FSPG), comprising personal repre-
sentatives of Finance Ministers, took place on 
8 February in Brussels under the chairmanship 
of Internal Market Commissioner Frits 
Bolkestein and was devoted entirely to securities 
markets. The FSPG meets regularly to review 
progress with implementation of the Financial 
Services Action Plan endorsed by the Cologne 
European Council in June 1999. The EU 
legislative framework for securities markets 
lags behind that for banking and insurance. 
With the introduction of the euro an integra-
ted EU securities market is within reach and 
putting a more liquid and efficient capital 
market at the service of EU enterprise and 
would bring benefits in terms of competitive-
ness and job creation. 
The group agreed that progress was urgent and that 
the goals should be ambitious. Impetus towards a 
single securities market should not be unnecessarily 
slowed by legal and administrative barriers. Discus-
sion focussed in particular on information require-
ments for companies raising capital on EU markets 
and company accounts. The FSPG also took stock of 
the broad range of challenges confronting securities 
regulators and supervisors including issues such as 
the emergence of alternative trading systems, and 
cross-border provision of investment services. 
• Open and Integrated Securities markets 
The Group discussed how to modernise the regula-
tory and supervisory framework working with the 
grain of the market and without compromising 
investor protection and market stability. The yard-
stick by which EU policy for securities markets should 
be judged is the extent to which it enables an investor 
in one Member State to purchase a financial asset traded 
on another market without undue delay, formality or 
cost. However, the velocity of change in securities 
markets is such that there is a need to scale up the 
level of activity in respect of securities markets. 
The aim of change is to: 
- improve possibilities to raise capital across the EU 
and trade securities across borders; 
In view of the stakes in terms of boosting 
growth and innovation, FSPG members 
- develop reliable and cost-efficient 
exchange and market infrastructures, 
served by state-of-the-art clearing and 
settlement systems; 
agreed that these issues should be drawn 
to the attention of Heads of State and 
Government at the Lisbon summit with a 
view to driving forward urgent action. 
- institute effective and common appro-
aches to supervision and enforcement 
of statutory requirements. 
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A first step in this process is the updating of EU rules 
which are the anchor for enforcement and super-
vision. The yardstick by which EU policy for securities 
markets should be judged is the extent to which it 
enables an investor in one Member State to purchase 
a financial asset traded on another market without 
undue delay, formality or cost. 
• Market information 
EU legislation on comparability of market information 
(prospectus, listing, regular reporting) needs urgent 
overhaul. Investors cannot compare the prospective 
performance of securities if the financial information 
on which they base their decisions is prepared accor-
ding to divergent national practices. The FSPG fixed 
the target of a "single passport for issuers" as a 
precondition for a truly integrated securities market. 
• Increased market integration 
Technology and the Internet are driving markets. The 
Euro is forcing the pace of integration. The group 
stressed the importance of investor protection, espe-
cially given the rapid development of a new genera-
tion of private investors. The 1993 Investment Ser-
vices Directive establishes certain general principles 
for aligning the conduct of business rules but there is 
still often a duplication of regulatory and supervisory 
requirements. The Commission will produce a con-
sultation document later this year addressing such 
problems. Consultation continues as to whether 
capital adequacy requirements need to be updated. 
The changing face of markets also raises fundamental 
questions about the scope and effectiveness of EU 
ground-rules for exchanges and other regulated mar-
kets. The traditional dominance of exchanges and 
regulated markets is being challenged by new forms of 
trading platforms. The FSPG considered that the 
current situation was very fluid and further reflection 
is needed. 
• Comparable Accounts 
All agreed on the need for comparable accounts given 
the internationalisation of securities markets. The 
lack of comparable accounts is a barrier to raising the 
capital that is vital if companies are to have proper 
cross-border market access. 
The Group broadly agreed that International Accoun-
ting Standards should serve as a benchmark for finan-
cial reporting by listed EU companies. There was also 
widespread consensus on the need for EU oversight 
mechanism to validate IAS for use in the EU. 
The Commission will propose specific measures as 
urgently as possible to update its accounting strategy. 
NOTABENE 
The Internal Market DG has 
published an overview of the 
present institutional arrange-
ments for the regulation and 
supervision of the financial sec-
tor. This overview describes 
the tasks, work and composi-
tion of all the supervisory and 
regulatory fora within and out-








TEL: (+ 32 2) 295 57 58 
FAX: (+ 32 2) 295 09 92 
Markt-C l@cec.eu.int 
PROFESSIONS REGLEMENTEES 
Directives on health professions: 
transposition failures 
he Commission has decided to 
refer the Netherlands) Ireland 
and Portugal to the Court because 
they have failed to implement into 
national law Directive 98/21/EC 
which amends Directive 
93/16/EEC on mutual recogni-
tion of doctor/ qualifications as 
regards medical specialists. 
The Directive should have been 
implemented by December 31) 
1998. 
On a second time) Directive 
93/16/EEC has also been amen-
ded by Directive 98/63/EC modi-
fling the list of specialised doctors 
diplomas that are recognised 
automatically throughout the 
European Union. The Commis-
sion has also decided to send 
reasoned opinions to the Nether-
lands) Ireland) Spain and 
Portugal because they have failed 
to implement the 98/63/EC 
Directive. In this case) the imple-
mentation deadline was 30 June 
1999. 
For more info rmation, 
please contact 
Eric Vl iebergh 
MARKT D-4 
TEL: (+32 2) 295 90 61 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
Markt-D4@cec.eu.i nt 
Reconnaissance des di 
La Commission europeenne a decide de 
poursuivre Les procedures d'infraction 
engagees contre l'Espagne) le Portugal et la 
France pour manquement au droit commu-
nautaire en ce qui concerne la reconnais-
sance des diplomes et formatiDns medicales 
ou paramedicales. Elle a ainsi decide de 
traduire l'Espagne devant la Cour de 
justice pour non-respect des criteres mini-
maux relatifs a la formation d'infirmier 
responsable des soins generaux. Par ailleurs) 
la Commission a decide d'envoyer des avis 
motives au Portugal) pour la legislation 
relative aux "odontologistas", et a la France 
apropos des administrateurs hospitaliers. 
lnfirmiers en Espagne 
La Commission a decide de traduire l'Espagne 
devant la Cour de justice parce que la legislation 
de ce pays n'est pas conforme a la Directive 
(77/453/CEE) relative au dipl6me d'infirmier res-
ponsable des soins generaux, notamment en ce qui 
concerne les criteres minimaux de formation. Les 
infirmiers responsables des soins generaux dont le 
dipl6me satisfait aux exigences fixees dans la 
Directive peuvent exercer leur profession dans 
!'ensemble des Etats membres conformement au 
principe de la reconnaissance mutuelle. La Com-
mission doit veiller a ce que les Etats membres 
respectent les criteres minimaux de formation 
definis dans la Directive (soit une formation de 
4.600 heures). Or, la legislation espagnole ne pre-
voit qu'une formation de 3.900 heures. L'Espagne 
a pris des mesures afin de combler cet ecart, mais 
des differences considerables subsistent. 
"Odontologistas" au Portugal 
La Commission a decide d'envoyer au Portugal un 
avis motive ayant trait a la profession d"'odontolo-
gista". En vertu de la legislation portugaise, les 
"odontologistas" sont habilites a exercer la plupart 
des activites des dentistes. Or, les conditions de 
formation des "odontologistas" ne sont nullement 
comparables aux exigences requises par la Direc-
tive 78/687/CEE. La Commission considere done 
que le Portugal se trouve en infraction aux Direc-
tives "dentistes" 78/686/CEE et 78/687/CEE. 
Administrateurs hospitaliers en France 
En vertu de la legislation fran;aise, les ressortis-
sants communautaires qui souhaitent exercer en 
France la profession d'administrateur hospitalier 
sont tenus de suivre une formation theorique et 
pratique d'une duree de 27 mois, meme s'ils sont 
deja titulaires d'un dipl6me leur permettant 
d'exercer cette profession dans un autre Etat 
membre. La Commission considere que ces dispo-
sitions sont contraires a la Directive relative au 
systeme general de reconnaissance des dip16mes 
d'enseignement superieur qui sanctionnent des 
formations professionnelles d'une duree minimale 
de trois ans. Elle a par consequent decide d'en-
voyer un avis motive a la France. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
pour les infirmiers: 
Robert Pochmarski 
MARKT D-4 
TEL: (+ 32 2) 295 35 91 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
Markt-D4@cec.eu.int 
pour les "odontologistas": 
Abilio Pereira 
MARKT D-4 
TEL: (+ 32 2) 295 48 20 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
Markt-D4@cec.eu.int 




TEL: (+ 32 2) 295 16 65 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
Markt-D4@cec.eu. int 
INFORMATION FINANCIERE 
The European Commission 
has proposed to modernise 
EU accounting rules by 
introducing the 11 fair 
value II accounting 
method. The proposed 
amendment to the EU's 
Accounting Directives 
aims to take account of 
developments in markets 
( such as widespread use of 
so called derivatives), 
business and international 
accounting standards. 
It would make it easier for 
European companies 
raising capital worldwide 
to comply with the finan-
cial reporting require-
ments of international 
capital markets. Under the 
proposed amendment, 
which must be approved 
by the Council of Minis-
ters and the European 
Parliament, Member 
States would have to per-
mit or, if they preferred, 
require fair value accoun-
ting for certain financial 
assets and liabilities. Fair 
value is normally defined 
as the current market 
value of a financial instru-
ment rather than its histo-
ric cost, i.e. the original 
purchase price. Member 
States would be able to 
limit the scope of fair 
value accounting to 
certain companies, for 
example only those publi-
cly listed, or to consolida-
ted accounts of groups of 
companies. 
La Commission europeenne a propose de 
moderniser la reglementation comptable 
europeenne en autorisant !'application de la 
methode comptable de la 1y·uste valeur". 
La modification proposee tient compte de 
l 'evolution des marches ( utilisation croissante 
des instruments derives)) des entreprises et des 
normes comptables internationales. Sa mise 
en a;uvre permettrait aux societes europeennes 
qui font appel aux marches internationaux 
des capitaux de se conformer plus f acilement 
aux obligations en matiere d'information 
financiere et d'affronter a armes egales leurs 
concurrents non europeens. Si cette Proposition 
de modification reroit l1aval du Conseil des 
ministres et du Parlement europeen) les Etats 
membres devront autoriser - ou s)ils preferent 
obliger - les entreprises a comptabiliser a leur 
juste valeur certains actifs et passifs financiers. 
La Juste valeur d'un instrument financier est 
d'ordinaire assimilee a sa valeur actuelle sur 
le marche) par opposition a son cout histori-
que) c'est-a-dire le cout d'acquisition initial. 
Les Etats membres auraient le pouvoir de 
limiter le systeme de la juste valeur a certaines 
categories d'entreprises) comme les societes 
cotees) ou aux comptes consolides des groupes. 
Le Commissaire europeen en charge du Marche 
interieur, M. Frits Bolkestein, a declare que 
"!'adoption de cette Proposition aiderait les 
societes europeennes a elaborer des etats finan-
ciers acceptes et compris dans le monde entier. 
L'alignement des Directives comptables sur les 
normes internationales autorisant la comptabilisa-
tion a la juste valeur permettra a ces societes 
d'affronter a armes egales leurs concurrents sur 
les marches internationaux de capitaux." 
La quatrieme Directive sur le droit des societes 
(78/660/CEE) harmonise le contenu des comptes 
annuels que les societes de capitaux doivent 
publier dans leurs Etats membres. La septieme 
Directive sur le droit des societes (83/349/CEE) 
harmonise le contenu des comptes consolides que 
doivent publier les groupes de societes. Ces 
Directives fournissent egalement un cadre de refe-
rence pour les etats financiers des etablissements 
qui relevent de la Directive concernant les comp-
tes annuels et les comptes consolides des banques 
et autres etablissements financiers (86/635/CEE) 
ou de la Directive concernant les comptes annuels 
et les comptes consolides des entreprises d'assu-
rance (91/674/CEE). A noter que les entreprises 
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Moderniser la 
qui relevent de ces deux dernieres Directives ne 
sont pas concernees par la Proposition de modifi-
cation. 
Instruments derives 
Les marches financiers ont evolue depuis !'adop-
tion des Directives comptables. Outre les instru-
ments financiers classiques, actions et obligations, 
les entreprises utilisent des instruments derives 
complexes, comme les contrats financiers a terme 
("futures"), les options et les swaps. Ces produits 
"derives", souvent employes a des fins de gestion 
des risques, peuvent eux-memes exposer l'utilisa-
teur a des risques importants et modifier ainsi la 
situation financiere d'une entreprise ou son profil 
de risque. 
Les organismes mondiaux de normalisation comp-
table, comme !'International Accounting Standards 
Committee et le Financial Accounting Standards 
Board americain se sont efforces de faire en sorte 
que !'incidence de !'utilisation de ces instruments 
apparaisse correctement dans les etats financiers 
des entreprises. Dans le cadre de sa nouvelle 
strategie en matiere comptable, adoptee en 1995, 
la Commission a voulu garantir la concordance 
entre les Directives comptables europeennes et 
les normes comptables internationales (normes 
IAS). 
Le terme "instrument derive" couvre un large 
eventail d'instruments financiers dont la valeur 
decoule d'un cours ou d'un taux sous-jacent. lls 
peuvent revetir trois formes: contrats a terme 
(standardises ou non), swaps et options, ou une 
combinaison des deux premieres categories. lls 
peuvent porter sur un eventail presque illimite 
d'actifs sous-jacents. Apres avoir consulte les Etats 
membres et les milieux d'affaires, la Commission a 
conclu que la meilleure solution consistait a 
enumerer les elements qui ne peuvent pas etre 
evalues a leur juste valeur, au lieu de tenter d'ela-
borer et d'actualiser sans cesse une liste de ceux 
qui peuvent l'etre. Ce systeme est assez souple 
pour s'adapter a !'evolution des marches et des 
normes comptables. 
Exceptions 
Les elements qui ne pourraient pas etre evalues a 
la juste valeur sont ceux inscrits au bilan sans etre 
i9MiilWM 
• entat1on corn 
Mi 
des instruments financiers ainsi que les elements 
du passif (a !'exception de ceux detenus en porte-
feuille de negociation, comptabilises comme ele-
ments couverts au faisant partie d'un instrument 
financier derive). 
Selan la Proposition de la Commission, les Etats 
membres pourront autoriser au obliger les entre-
prises, au certaines categories d'entre elles, a 
appliquer des methodes de comptabilisation a la 
juste valeur. La Proposition leur laisse la possibilite 
de limiter le champ d'application a certaines en-
treprises (telles que les societes cotees) ou aux 
comptes consolides. Cette marge de manoeuvre 
doit permettre aux Etats membres de faire face 
aux nouveaux developpements de la comptabilite 
internationale. 
La Proposition de modification ne vise pas a rem-
placer le coOt historique en tant que base d'evalua-
tion dans les Directives comptables, mais a y ajou-
ter une autre methode. II faut savoir en effet qu'il 
n'existe pas de consensus sur une application uni-
verselle de la juste valeur. Ainsi, ii n'y a pas encore 
d'accord international sur le fait d'obliger les en-
treprises a evaluer a leur juste valeur leurs propres 
instruments d'emprunt. Pas d'accord non plus sur 
!'obligation d'inclure leur propre risque de credit 
dans le calcul de cette juste valeur. Ne pourraient 
done pas etre comptabilises a_ leur juste valeur cer-
tains elements du bilan comme les immobilisations 
corporelles (terrains et constructions ou installa-
tions et equipements de production). De meme, 
certains instruments financiers, comme les 
emprunts a long terme, resteraient evalues sur la 
base du coOt historique. 
Le texte integral de cette Proposition 
est disponible 
dans toutes les langues sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
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Ein ki.irzlich von der 
Kommission verabschiede-




legung zum sog. 11 fair 
value" zu aktualisieren. 
Die damit verbundene 
Anderung der einschlagi-
gen Richtlinien soil Markt-
entwicklungen (z.B. Ver-
wendung von Derivaten), 
U nternehmensbediirfnisse 




sche Unternehmen, die 




Markte somit leichter ge-
recht werden. Der Vor-
schlag, der vom Minister-
rat und dem Europaischen 
Parlament noch gebilligt 
werden muB, sieht vor, 
daB die Mitgliedstaaten 
eine Rechnungslegung 
bestimmter Finanzaktiva 
und -passiva zum II fair 
value " gestatten bzw. vor-
schreiben. Der ''fair 
value" wird iiblicherweise 
definiert als der aktuelle 
Marktwert eines Finanz-
instruments im Unterschied 
zu seinem urspri.inglichen 
Preis. Die Mitgliedstaaten 
konnten den Anwendungs-
bereich der II fair value" -
Rechnw1gslegung auf be-
stimmte, z.B. borsenno-
tierte, Unternehmen oder 
auf Konzernabschliisse 
beschranken. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Karel Van Hulle 
MARKT F-4 
TEL: (+ 32 2) 295 79 54 
FAX:(+ 32 2) 299 30 81 
Markt-F4@cec.eu.int 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Inter retation des re les commerciales 
Liability for Defective 
Products: 
All comments on the Internet 
By Publishing a Green Paper in 
October 1999) the European Com-
mission has launched the process of 
consulting all concerned parties) 
in order to examine hoiv the rules 
on liability for defective products 
(Directive 85/374/EEC as amen-
ded by Directive 99/34/CE) are 
really applied. The Commission 
intends to open a discussion on the 
advisabiHty of a substantial 
review of existing provisions of the 
Directive) as called for by the 
European Parliament. The Green 
Paper (see SMN 18) invited all 
concerned parties affected by the 
issue of product liability (consu-
mers) producers) insurers) distri-
butors) public administrations) 
for their views) before November 
28. As indicated in the Paper) 
all comments received are noiv 
published on the Internet and 
listed in alphabetical order. 
These comments will be studied in 
the forthcoming months and will 
serve to prepare the second report 
on the application of the Directive 
on product liability, planned for 
the end of this year. This report 
will contain a detailed study of 
the functioning of the Directive 
and discuss the advisability of any 
possible amendment to it. 
The full text of the comments to the 








TEL: (+ 32 2) 295 13 46 
FAX: (+ 32 2) 295 47 80 
Markt-D l@cec.eu.int 
Des mesures commerciales trop restrictives, 
deportee nationale ou locale, peuvent entraver 
le bon fonctionnement du Marche unique. 
Tel est le sens de PArret de la Cour de justice 
du 13 Janvier 2000 (affaire C-254/98). 
La Cour avait ete saisie d'une question preju-
dicielle posee par la Oberster Gerichtshof de 
Vienne portant sur la compatibilite de l 'article 
53a du Code de commerce et de Findustrie 
autrichienne (GewO) avec !'article 30 du 
Traite CE ( devenu article 28). Dans son 
Arret) la Cour de justice a estime que cette 
disposition autrichienne pouvait constituer 
une entrave a la libre circulation des mar-
chandises au sein du Marche unique) sans que 
puisse etre invoque un argument tel que la 
protection de la sante. 
Selan une disposition du code du commerce autri-
chien, les boulangers, bouchers et commer~ants en 
alimentation sont autorises a pratiquer la vente 
ambulante de leurs produits, au cours de leurs tour-
nees d'une localite a une autre ou sous forme de por-
te a porte, a une condition tres precise: ii faut qu'ils 
exercent leur activite dans un etablissement fixe, eta-
bli dans la circonscription administrative ou ils pro-
posent ces denrees ou dans une commune limitrophe. 
La Cour a tout d'abord precise que la question etait 
recevable soulignant que la disposition du droit autri-
chien en cause peut avoir des effets sur les echanges 
entre les Etats membres et que, par consequent, la 
question de sa compatibilite avec le droit communau-
taire se pose. 
Jurisprudence 
La Cour a ensuite examine si la disposition nationale 
tombait dans le champ d'application de !'article 30 
(nouvel article 28). A cet egard, elle rappelle sa juris-
prudence selon laquelle toute reglementation com-
merciale susceptible d'entraver directement ou indi-
rectement, actuellement ou potentiellement le com-
merce intra-communautaire est a considerer comme 
une mesure d'effet equivalent (affaire 8/74, "Dasson-
ville"). Elle rappelle ensuite l'affaire C-267/91 et 
C-268/91, "Keck et Mithouard", selon laquelle certai-
nes modalites de vente ne relevent pas de !'article 30 
pourvu que ces dispositions s'appliquent a tous les 
operateurs concernes et qu'elles affectent de la 
meme maniere, en droit comme en fait, la commer-
cialisation des produits nationaux et de ceux en pro-
venance d'autres Etats membres. 
Tout en constatant que la disposition d'espece cons-
titue une modalite de vente, la Cour est d'avis qu'elle 
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n'affecte pas de la meme maniere la commercialisa-
tion des produits nationaux et ceux provenant 
d'autres Etats membres. Ceci resulte du fait que la 
reglementation en cause impose de disposer d'un eta-
blissement fixe et que les produits en provenance 
d'autres Etats membres subissent des couts supple-
mentaires pour avoir acces au marche alors que les 
operateurs economiques locaux repondent deja ace 
critere (la Cour se refe-
re ici aux arrets dans les 
affaires 87/85 et 88/85, 
"Legia et Gyselinx" et, 
plus recemment, a l'affai-
re C-189/95, "Franzen"). 
La Cour confirme sa 
jurisprudence anterieu-
re selon laquelle une 
mesure etatique ne doit 
pas avoir pour effet de 
favoriser !'ensemble des 
produits nationaux ou 
de defavoriser les seuls 
produits importes a 
!'exclusion des produits 
nationaux pour etre 
qualifiee de discrimina-
toire au sens de !'article 
30 (voir affaire C-1 /90 et 
C-176/90, "Aragonesa 
de Publicidad"). 
La Cour conclut qu'une 
reglementation telle que 
celle en cause gene en 
fait davantage l'acces au marche de l'Etat importateur 
des produits en provenance d'autres Etats membres 
qu'elle ne gene celui des produits nationaux. Elle 
rejette !'argument selon lequel une telle reglementa-
tion devrait etre consideree comme trop aleatoire et 
trop indirecte. 
En ce qui concerne la justification de la mesure en 
cause, la Cour reconna1t la deterioration des condi-
tions d'approvisionnement de proximite dans des 
regions relativement isolees d'un Etat membre 
comme nouvelle "exigence imperative". Mais elle ne 
l'accepte pas dans le cas d'espece puisque la disposi-
tion nationale s'applique a !'ensemble du territoire 
national. 
Enfin, la Cour n'accepte pas non plus !'argument rela-
tif a la protection de la sante. Bien que ce motif soit 
susceptible de justifier des derogations a !'article 30, 
dans le cas present, ii peut etre atteint par des 
mesures ayant des effets moins restrictifs sur les 
echanges intra-communautaires. 
• 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Sebastian Bohr 
MARKT D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 13 46 




' DEUXIEME RAPPORT ANNUEL 
DE LA COMMISSION 
L. Commission europeenne vient de publier son 
second rapport annuel sur le fonctionnement des marches 
de produits et de capitaux. Ce rapport est presente dans 
le cadre du processus lance par le Conseil europeen de 
Cardiff en 1998 visant a renforcer et accelerer les refor-
mes structurelles necessaires dans l'Union europeenne 
(voir le premier rapport dans SMN n°16). Combine aux 
rapports nationaux soumis par les Etats membres, ii 
fournira la matiere necessaire a !'elaboration des pro-
chaines grandes orientations de politique economique 
et au reexamen des actions prevues dans le cadre de la 
strategie relative au Marche interieur (voir SMN n° 19). 
C'est pourquoi le rap-
port accorde une atten-
tion particuliere a cer-
taines questions essen-
tielles pour le Marche 
interieur, par exemple 
la convergence des prix 
ou la construction d'un 
Marche unique pour les 
services financiers. II 
doit en outre contribuer 
de maniere importante 
aux travaux du Conseil 
europeen special de 
Lisbonne des 23 et 24 
mars 2000. 
Ce rapport est presente 
a un moment crucial 
pour l'economie europeen-
ne. L'Europe doit en effet 
ameliorer sa situation com-
petitive pour assurer un 
processus durable de croissance et de creation d'emplois. Des 
marches ouverts, flexibles et integres constituent une condition 
prealable a cette plus grande competitivite. Dans ce cadre, ii con-
vient de mettre a profit l'embellie economique pour mettre en 
ceuvre sans tarder les reformes economiques necessaires pour 
permettre le developpement de marches dynamiques et effi-
caces favorisant !'innovation et encourageant !'esprit d'entrepri-
se. De telles reformes doivent tenir compte des specificites et 
caracteristiques propres a chaque Etat membre. 
Le present rapport vise a contribuer au processus de reforme 
economique de deux manieres. Tout d'abord, ii propose le suivi 
et !'evaluation de la performance des marches de produits et 
capitaux pour identifier certaines deficiences dans leur fonction-
nement. Ensuite, le rapport propose un certain nombre de 
recommandations politiques necessaires pour entretenir le pro-
cessus de reforme economique. Ces recommandations visent a 
alleger et ameliorer la qualite du cadre reglementaire dans la 
Communaute et supprimer les entraves a un fonctionnement 
efficace des marches. 
L'integralite de ce rapport, qui comprend une importance sec-
tion statistique et quatre annexes analysant plus en detail certai-
nes questions des, est disponible sur Internet. Le present dos-
sier donne tout d'abord certaines indications quant au degre 
d'integration et a la performance des marches. II met ensuite en 
evidence certains developpements, de nature horizontale ou 
verticale, ayant un impact majeur sur le fonctionnement des 
marches de produits et de capitaux dans !'Union. 
I. Integration des marches 
L'integration des marches se poursuit et les echanges commer-
ciaux continuent a jouer le role de dynamo. Le commerce 
demeure un moyen d'inte-
gration essentiel: depuis 1993, 
la croissance des echanges 
intracommunautaires de biens 
manufactures depasse celle 
du PIB. 
L'investissement direct 
transfrontalier et les fusions-
acquisitions sent cependant 
devenus les principaux vec-
teurs de changement struc-
ture! dans le Marche inte-
rieur, et cette tendance 
s'accelere. Rien qu'entre 
1997 et 1998, la valeur des 
investissements etrangers 
intra-UE a double. Les fu-
sions acquisitions transfron-
talieres entre entreprises de 
l'Union ont atteint un niveau 
record en 1998, et cette ten-
dance ne presente aucun signe d'essoufflement. Plus de la moitie 
des operations de fusion concerne maintenant le secteur des 
services (53% en 1998, centre 42% en 1992). 
L'integration des marches de capitaux s'accelere egalement, 
meme si beaucoup reste a faire. La disparition du risque de chan-
ge a incite les investisseurs institutionnels a diversifier la compo-
sition de leurs portefeuilles en augmentant la part des titres emis 
par des entreprises d'autres Etats membres. Les emetteurs de 
valeurs mobilieres s'efforcent d'exploiter ce potentiel en proce-
dant a des augmentations de capital sur une base paneuropeen-
ne. T ous ces developpements annoncent !'apparition de marches 
liquides, integres et modernes au service des entreprises euro-
peennes. Neanmoins, ce rapport met en lumiere la necessite de 
supprimer les restrictions reglementaires inutiles imposees aux 
investisseurs institutionnels. 
La convergence des prix de detail se poursuit, mais a un 
rythme plus lent qu'au debut des annees 1990. L'ecart des prix a 
la consommation privee entre les pays de l'UE-15 s'est resserre, 
passant de 22,3 % en 1990 a 14,7 % environ en 1998. Neanmoins, 
la convergence des prix ne s'opere pas toujours vers le bas. 
L'elimination des barrieres a l'entree est done une condition 
ESH MMMM M·W·M HMM 
Importance relative du commerce de produits manufactures 
et des services 
Commerce intra Importance des produits manufactu res 
communautaire des produits et des services par rapport au PIB 
manufactures (valeur ajoutee du secteu r 
(exportations en % du PIB) en % du PIB) 
Moy Moy difference 1993 1997 
88-92 93-97 
Produits Services Produits Services 
manufac- manufac-
tu res tures 
I 
UEl2 11.6% 13. 1% 1.5% 19.8 48.0 19.3 48.8 
B-L 39.0% 41.2% 2.1% 18.1 53.6 18.1 54.9 
D 14.4% 11 .4% -3.0% 21.7 43.6 19.9 45.7 
DK 14.7% 16.1% 1.3% 17.1 42.7 17.1 42.0 
E 6.0% 9.8% 3.8% 17.9 51.3 18. 1 51.4 
EL 3.2% 4.3% 1.1 % 12.9 49.5 12.0 52.3 
F 10.5% 11 .2% 0.7% 18.4 49.8 18.2 49.7 
I 9.0% 10.8% 1.7% 20.0 SI.I 20.0 51.9 
IRL 35.1 % 39.7% 4.6% 28.8 38.3 31 .4 38.8 
NL 29.5% 30.5% 1.0% 17.7 44.9 17.8 46.6 
p 16.9% 16.7% -0.2% 22.9 45.3 22.1 43. 1 
UK 8.1 % 10.4% 2.3% 19.7 50.3 19.7 52.2 
Source: Bases de donnees COMEXT et CRONOS - Eurostat 
necessaire mais pas suffisante pour permettre que !'integration 
se traduise par une amelioration de la performance des marches. 
Le libre exercice de la concurrence doit done etre soutenu par 
la mise en reuvre de politiques anti-trust strictes. 
II. Ameliorations possibles 
Les marches flexibles dont l'UEM a besoin exigent la suppression 
de ce qui fait encore obstacle a !'integration des marches des 
produits et des capitaux. Les distorsions de la concurrence et les 
entraves au Marche interieur dues aux aides d'Etats, aux prati-
ques en matiere de marches publics, aux reglementations ou a la 
fiscalite doivent etre eliminees. L'identification de ces derniers 
obstacles et !'evaluation de leur impact relatif font partie des 
grandes difficultes de la reforme economique et sont traitees en 
detail dans le rapport. Sont egalement abordees des questions 
horizontales et sectorielles, dont quelques unes ont ete ici 
epinglees. 
Environnement des entreprises 
Dans un grand nombre d'Etats membres, creer une nouvelle 
entreprise reste une veritable course d'obstacles: la complexite 
de la reglementation economique et administrative, l'inade-
quation des possibilites de financement, l'inadaptation des regles 
en matiere de faillite et d'insolvabilite, le manque d'informations, 
et l' insuffisance de la formation ne sont que quelques-uns des 
facteurs qui entravent la creation et le developpement des peti-
tes entreprises. Les differences substantielles relevees entre les 
procedures d'enregistrement des societes dans les divers Etats 
membres montrent que cet etat des choses peut etre ameliore 
de bien des fa~ons, notamment par l'etablissement de guichets 
imiques pour les entreprises en phase de demarrage, le raccour-
ciss·ement du delai necessaire a la creation d'une entreprise et la 
reduction de la bureaucratie. 
Les exigences de capital minimum necessaire pour creer des 
societes a responsabilite limitee peuvent egalement constituer 
un obstacle majeur a la creation de nouvelles entreprises. lei aus-
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Temps requis pour enregistrer une societe et nombre total 
de procedures necessaires pour enregistrer une societe 




Source: Etude de Logotech "International comparison of the formal requirements 
and administrative procedures required for the formation of SMEs - 1997" 
et Commission Europeenne 
si, les coGts peuvent varier fortement d'un Etat membre a 
l'autre. Le rapport recommande done que les Etats membres 
poursuivent leurs efforts visant a reduire les coGts economiques 
et reglementaires globaux lies a la creation de nouvelles entre-
prises et s'engagent a un examen plus systematique de l'environ-
nement reglementai re dans lequel doivent operer les entre-
prises. 
Services d'utilite publique 
Les progres realises en matiere d'ouverture des services publics 
a la concurrence continuent de generer des avantages economi-
ques et sociaux considerables. 
L'entree en vigueur de la Directive 96/92 a fait de 1999 une 
annee charniere pour la liberalisation des marches de l'electri-
cite des Etats membres. La plupart des Etats membres ont opte 
Marche de l'electricite: prix par type de consommateur 
1996-1999 
CONSOMMATION DES MENAGES 
Consommation annuelle - 1200 kWh. Consommation annuelle - 7500 kWh 
Prix Prix 1999 Taxe 1999 %~ Prix 1999 Prix 1999 T axe 1999 u 
1999 (hors taxe) en %du 99/96 (TTC) (hors taxe) en% du prix 99196 
(TIC) EU = 100 prix hors· (hors- EU= 100 EU= 100 hors-taxe (hors taxe) 
EU= 100 taxe taxe) 
A 102 10 1 27 -4 108 Ill 29 -5 
B 136 139 22 -6 11 3 121 23 -3 
D 130 138 17 -5 120 134 17 -3 
DK 155 86 124 9 148 66 196 3 
E 99 102 22 -15 89 96 22 -IS 
EL 54 63 8 2 65 79 8 -10 
F IOI 98 29 -5 100 103 28 -7 
FIN 78 73 32 -14 65 62 38 -17 
I 48 45 31 -5 166 160 36 4 
IRL 88 97 12 10 73 71 35 -9 
L 11 7 138 6 -I 95 11 8 6 -I 
NL 93 92 26 -6 104 93 47 -15 
p IOI 11 9 s -5 96 120 s -5 
s 100 90 39 n.a. 79 71 48 n.a. 
UK 98 11 8 4 II 79 96 7 7 




THE COMMISSION'S SECOND 
ANNUAL REPORT 
,:e Commission has recently published its Report 
on the functioning of product and capital markets. 
This report is the Commission's second annual contri-
bution to the exercise launched at the Cardiff Euro-
pean Council in 1998 (see SMN 16). Together with 
thematically-related national reports produced by 
Member States, it will provide input for the prepara-
tion of the next Broad Economic Policy Guidelines 
and for the review of Internal Market Strategy (see 
first Report SMN 19) target actions. It is also designed 
to contribute significantly to preparing the special 
Lisbon European Coun-
cil of 23-24 March 2000. 
This report is presented at 
a crucial moment for the 
European economy. Euro-
pe has to improve its 
overall competitiveness for 
sustainable economic growth 
and long-lasting job-crea-
tion. Flexible, integrated, 
open markets are a pre-
condition for greater com-
petitiveness. The current 
economic upturn provides 
a window of opportunity 
to carry out the economic 
reforms needed to deve-
lop dynamic, efficient mar-
kets which encourage in-
novation and entrepre-
neurship. Reforms must be implemented in a manner which 
recognises the specific challenges of each national economy. 
This report contributes to the process of economic reform in 
two ways. First it monitors and assesses product and capital 
market performances to identify functioning failures. Second, 
the report lists policy prescriptions needed to sustain econo-
mic reform. Policy prescriptions to lighten and improve the 
quality of the Community's regulatory framework and to 
remove barriers to the efficient functioning of markets are set 
out. 
The Report is available on the Internet. This Special Feature 
highlights particular issues and discernible trends in product 
and capital markets. 
I. Market integration 
EU markets are continuing to integrate. Trade also continues 
to be a dynamo for market integration; since 1993, growth in 
intra-EU manufacturing trade has outpaced GDP growth. 
Cross-border direct investment and mergers & acquisi-
tions are the strongest catalysts for structural change in 
today's Internal Market and the trend is accelerating. Between 
1997 and 1998 alone, the value of intra-EU foreign investment 
doubled. The value of cross-border mergers and acquisitions 
between EU firms reached a new level in 1998. This trend 
shows no sign of tapering off. Service providers now account 
for more than half of mergers activity (53% of all deals in 1998 
against 42% in 1992). 
Capital market integration is also accelerating, even if there 
remains substantial scope 
for integration of securities 
markets. The disappearance 
of exchange risk has spur-
red institutional investors 
in particular to diversify 
their portfolio composition 
by increasing the share of 
securities issued by compa-
nies in other Member Sta-
tes. Issuers of securities are 
seeking to tap the potential 
for raising capital on an EU-
wide basis. Taken together, 
these developments herald 
the emergence of liquid, 
integrated and modern se-
curities markets, at the ser-
vice of EU companies. Un-
necessary regulatory res-
trictions for institutional 
investors should be lifted in order to support the accelerating 
rate of capital market integration. 
Retail price convergence is continuing albeit more slowly 
than in the early I 990's. Price dispersion for private consump-
tion between the EU 15 countries has fallen from 22,3% in 
1990 to an estimated 14,7% in 1998. However, convergence is 
not always towards lower price levels. Removal of market 
entry barriers is therefore a necessary, but not a sufficient 
condition for translating integration into improved market 
performance. The full play of competition must be sustained 
by enforcement of stringent anti-trust policies. 
II. Possible Improvements 
The flexible markets needed by EMU require the elimination 
of remaining barriers to integration in product and capital 
markets. Distortions of competition and obstacles to the func-
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Relative importance of trade in manufacturing and services 
Intra-EU manufacturing Importance of manufacturing 
(exports and services relative 
as a percentage to GDP 
of GDP) (sectoral value added as a% of GDP) 
Average Average Difference 1993 1997 
88-92 93-97 
Manu- Services Manu- Services 
facturing factu ring 
EUil 11.6% 13.1 % 1.5% 19.8 48.0 19.3 48.8 
B-L 39.0% 41.2% 2.1 % 18.1 53.6 18.1 54.9 
D 14.4% 11.4% -3.0% 21.7 43.6 19.9 45.7 
DK 14.7% 16.1% 1.3% 17.1 42.7 17. 1 42.0 
E 6.0% 9.8% 3.8% 17.9 51.3 18.1 51.4 
• EL 3.2% 4.3% 1.1 % 12.9 49.5 12.0 52.3 
F 10.5% 11 .2% 0.7% 18.4 49.8 18.2 49.7 
I 9.0% 10.8% 1.7% 20.0 SI.I 20.0 51.9 
IRL 35.1% 39.7% 4.6% 28.8 38.3 31 .4 38.8 
NL 29.5% 30.5% 1.0% 17.7 44.9 17.8 46.6 
p 16.9% 16.7% -0.2% 22.9 45.3 22.1 43.1 
UK 8.1% 10.4% 2.3% 19.7 50.3 19.7 52.2 
Source: COMEXT and CRONOS databases - Eurostat 
tioning of the Internal Market due to state aids, public procu-
rement practices, regulations or tax measures should also be 
removed. Identifying those remaining obstacles and evaluating 
their relative impacts are major difficulties of economic 
reform. Those aspects are detailed in the Report. Here we 
have highl ighted only a few of the horizontal and sectorial 
issues. 
The Business Environment 
Creating a new firm is still daunting in many Member States: 
complex economic and administrative regulation, inadequate 
financing possibilities, inappropriate bankruptcy and insolven-
cy rules, limited information and advice, and insufficient trai-
ning, amongst other factors are just some of the difficulties 
inhibiting the creation and development of small business. This 
situation calls for urgent economic and regulatory reforms. 
Substantial differences in company registration procedures 
across Member States suggest that much can be done to 
improve the situation, especially by exchanging examples of 
best practices such as: establishing one-stop shops for start-
ups, reducing business set-up times and reducing bureaucracy. 
Minimum capital requirements to create private limited com-
panies can also be a major barrier to new enterprise creation, 
particularly for SMEs. Here too, costs can vary greatly from 
one Member State to another. Member States should conti-
nue their efforts to reduce the general economic and regula-
tory costs of starting new businesses. Systematic reviews of 
existing regulatory frameworks should be carried out on a 
sectoral basis, paying special attention to those sectors subject 
to specific regulatory regimes. 
Public utilities 
Progress in opening these key services to competition conti-
nues to reap significant economic and social dividends. The 
entry into force of Directive 96/92 made 1999 a key year for 
liberalisation of Member States' electricity markets. Only 
II March 2000 • N o 2 0 
Time needed to register a company and Total number 
of procedures necessary to register a company 
Total number of procedures 
for company registration 
Delays in Co mpany 
Registrafon (weeks) 
Source: Logotech study ("International comparison of the formal requirements 
and administrative procedures required for the formation of SM Es" - 1997) and 
European Commission 
France and Luxembourg failed to meet the deadline. More-
over, most Member States have opted for those alternatives 
proposed in the Directive leading to the most transparent and 
open market structures. Member States have set themselves 
ambitious market liberalisation targets in terms of market 
shares and segments open to competition. However, the ulti-
mate objective for Europe's energy markets is not just libera-
lisation, but construction of a Single European energy market, 
although this poses certain additional problems. The econo-
mic benefits of liberalisation are already being felt by business 
and households in some countries. For instance, in numerous 
Members States, electricity prices (without taxes) for house-
holds and industry have fallen in anticipation of the opening of 
the sector to competition. 
Electricity markets: prices by consumer type 1996-1999 
HOUSEHOLD USERS 
Annual Consumption < 1200 kWh. Annual Consumption < 7500 kWh 
1999 1999 Price 1999 tax %diff 1999 1999 1999 tax %diff 
Price (tax free) component 99196 Price Price component 99/96 
(with EU = 100 as %tax- (tax free) (with taxes) (taxfree) as%tax- (tax free) 
taxes) free price EU= 100 EU= 100 free price 
EU= 100 
A 102 IO I 27 -4 108 Il l 29 -5 
B 136 139 22 -6 113 12 1 23 -3 
D 130 138 17 -5 120 134 17 -3 
DK 155 86 124 9 148 66 196 3 
E 99 102 22 -15 89 96 22 -IS 
EL 54 63 8 2 65 79 8 -10 
F IOI 98 29 -5 100 103 28 -7 
FIN 78 73 32 -14 65 62 38 -17 
I 48 45 31 -5 166 160 36 4 
IRL 88 97 12 10 73 71 35 -9 
L 117 138 6 -I 95 118 6 -I 
NL 93 92 26 -6 104 93 47 -15 
p 101 119 5 -5 96 120 5 -5 
s 100 90 39 n.a. 79 71 48 n.a. 
UK 98 118 4 II 79 96 7 7 





Die Kommission veriiffentlichte vor kurzem ihren 
zweiten Bericht uber die Funktionsweise der Guter- und 
Kapitalmarkte. Dieser Bericht wurde im Rahmen des 
auf dem Europaischen Rat in Cardiff 1998 eingeleiteten 
Prozesses erstellt, der darauf abzielt, die notwendigen 
strukturellen Reformen innerhalb der EU zu fordern 
und zu beschleunigen (siehe ersten Jahresbericht in 
SMN 16). Zusammen mit den Berichten der Mitglied-
staaten bildet er die Basis fur die Ausarbeitung der kunf-
tigen Grundzuge fur die Wirtschaftspolitik und die 
Oberarbeitung der Zielvorhaben im Rahmen der Bin-
nenmarkt-Strategie (siehe SMN 19). Daher beschaftigt 
er sich vor allem mit zentralen Fragen des Binnenmark-
tes, wie der gegenseiti-
gen Preisannaherung 
oder der Schaffung ei-
nes Binnenmarktes fur 
Finanzdienstleistungen. 
AuBerdem soll er eine 
zentrale Rolle bei der 
Vorbereitung der Son-
dersitzung des Europai-
schen Rates in Lissabon 
spielen, die fur den 23. 
und 24. Marz anbe-
raumt ist. 
Der Bericht wird in einem 
entscheidenden Moment 
fur die europaische Wirt-
schaft vorgelegt. Trotz 
einer weitgehend gunstigen 
weltwirtschaftlichen Situ-
ation muf3 Europa noch 
viele Herausforderungen 
bewaltigen, um seine Wettbewerbsfahigkeit zu verbessern. 
Flexible, integrierte und freie Markte sind die Yoraussetzung fur 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die langfristige Schaffung 
von Arbeitsplatzen. Es gilt den gegenwartigen wirtschaftlichen 
Aufwartstrend fur notwendige wirtschaftliche Reformen zu nut-
zen, um dynamische und effiziente Markte zu schaffen und so 
Innovation und Unternehmertatigkeit zu fordern. Dabei mussen 
die spezifischen Herausforderungen jeder einzelnen Volkswirt-
schaft berucksichtigt werden. 
Der Bericht tragt auf zwei Arten zum ProzeB der wirtschaft-
lichen Reform bei. Zurn einen uberwacht und bewertet er die 
Leistungen der Produkt- und Kapitalmarkte, um vereinzelte 
ordnungspolitische Funktionsstorungen auf EU-Ebene zu ermit-
teln. Zurn anderen formuliert er Empfehlungen, die auf politi-
scher Ebene notwendig sind, um eine wirtschaftliche Reform zu 
stutzen. Diese Empfehlungen zielen auf eine Vereinfachung und 
Yerbesserung des ordnungspolitischen Rahmens der Gemein-
schaft sowie auf eine Beseitigung von Hindernissen fur das Funk-
tionieren der Markte. 
Der vollstandige Wortlaut des Berichts, der einen umfangrei-
chen statistischen T eil beinhaltet sowie vier Anhange, in denen 
einzelne Schlusselfragen eingehend untersuchtwerden, ist auf 
dem Internet verfugbar. Das vorliegende Dossier liefert einer-
seits gewisse lndikationen hinsichtlich des lntegrationsstandes 
und der Leistungsfahigkeit der Markte. Andererseits beleuchtet 
es horizontale und vertikale Entwicklungen, die eine wichtige 
Auswirkung auf das Funktionieren der Podukt- und Kapitalmarkte 
der Union haben. 
I. Marktintegration 
Die Integration der Markte verstarkt sich weiterhin und der 
Handel ist nach wie vor die wesentliche Antriebskraft: Seit 
1993 wachst der Intra-EU-
Handel im verarbeitenden 




nen und Obernahmen sind 
allerdings die bestimmenden 
Faktoren fur strukturelle 
Veranderungen des Binnen-
marktes. Allein zwischen 
1997 und 1998 hat sich der 
Wert der Auslandsin-
vestitionen innerhalb der 
Gemeinschaft verdoppelt. 
Der Wert grenzuberschrei-
tender Fusionen und Uber-
nahmen zwischen in der EU 
beheimateten Unternehmen 
erreichte 1998 einen Re-
kordstand, und der Trend 
scheint anzuhalten. Mehr als die Halfte aller Fusionen (53%) ent-
fiel 1998 auf den Dienstleistungssektor, 1992 waren es noch 
42%. 
Die Integration der Kapitalmarkte beschleunigt sich, obwohl 
noch viel zu tun bleibt. Der Wegfall des Wechselkursrisikos hat 
insbesondere institutionelle Anleger dazu bewogen, durch die 
Erhohung des Anteils von Wertpapieren, die von Unternehmen 
in anderen Mitgliedstaaten ausgegeben werden, ihre Portfolio-
zusammensetzung zu diversifizieren. Emittenten von Wertpapie-
ren versuchen, das Potential zur Kapitalaufnahme EU-weit zu 
erschlief3en. lnsgesamt kundigen diese Entwicklungen die Ent-
stehung liquider und moderner Wertpapiermarkte an. Dennoch 
hebt der Bericht die Notwendigkeit hervor, unnutze regulatori-
sche Beschrankungen fur institutionelle Anleger zu beseitigen. 
Die Preiskonvergenz des Einzelhandels setzt sich fort, wenn 
auch langsamer als in den fruhen Neunzigern. Die Preisstreuung 
fur den Privatkonsum zwischen den EU 15-Landern ist von 22,3% 
in 1990 auf geschatzte 14,7% in 1998 gefallen. Jedoch entwickelt 













Relative Bedeutung des Handels mit verarbeiteten Waren 
und Dienstleistungen 
lnnergemeinschaftlicher Bedeutung von verarbeiteten Waren 
Warenaustausch und Dienstleistungen im Verhaltnis 
(Ausfuhren in Prozent zum BIP (sektoraler Mehrwert 
vom BIP) in Prozent vom BIP) 
Durch- Durch- Unter- 1993 1997 
schnitt schnitt schied 
88-92 93-97 Waren Dienst- Waren Dienst-
leistungen leistungen 
11.6% 13. 1% 1.5% 19.8 48.0 19.3 48.8 
39.0% 41.2% 2. 1% 18.1 53.6 18.1 54.9 
14.4% 11.4% -3.0% 21.7 43.6 19.9 45.7 
14.7% 16.1% 1.3% 17.1 42.7 17.1 42.0 
6.0% 9.8% 3.8% 17.9 51.3 18.1 51.4 
3.2% 4.3% 1.1% 12.9 49.5 12.0 52.3 
10.5% 11.2% 0.7% 18.4 49.8 18.2 49.7 
9.0% 10.8% 1.7% 20.0 SI.I 20.0 51.9 
35. 1% 39.7% 4.6% 28.8 38.3 31 .4 38.8 
29.5% 30.5% 1.0% 17.7 44.9 17.8 46.6 
16.9% 16.7% -0.2% 22.9 45.3 22. 1 43.1 
8.1% 10.4% 2.3% 19.7 50.3 19.7 52.2 
Que/le: COMEXT- und CRONOS-Datenbanken - Eurostat 
Preisniveaus. Die Beseitigung der Eingangsbeschrankungen ist 
daher eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung, 
damit die Integration sich positiv auf die Leistungsfahigkeit der 
Markte auswirken kann. Das gesamte Wettbewerbspotential 
muB daher durch die Durchsetzung einer strengen Antitrust-
politik gefordert werden. 
II. Mogliche Verbesserungen 
Die fur die Wirtschafts- und Wahrungsunion notwendigen flexi-
blen Markee erfordern den Abbau der noch verbliebenen 
Hemmnisse fur die Integration der Produkt- und Kapitalmarkte. 
AuBerdem mUssen Wettbewerbsverzerrungen und Hindernisse 
fUr das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes aufgrund 
staatlicher Beihilfen, bestimmter Praktiken im offentlichen 
Beschaffungswesen, Rechtsvorschriften oder steuerlicher MaB-
nahmen beseitigt werden. Die Ermittlung solcher Hindernisse 
und die Bewertung ihrer Auswirkungen sind Hauptprobleme der 
Wirtschaftsreform und werden im Bericht eingehend behandelt. 
AuBerdem werden dort horizontale und sektorielle Fragen eror-
tert, von denen wir hier eine Auswahl vorstellen mochten. 
Unternehmensumfeld 
Die GrUndung eines Unternehmens ist in vielen Mitgliedstaaten 
immer noch ein entmutigendes Unterfangen: Komplizierte tech-
nische und administrative Vorschriften, unzureichende Finan-
zierungsmoglichkeiten, unangemessene Konkurs- und lnsolvenz-
vorschriften, eingeschrankte Information und Beratung sowie 
mangelnde Ausbildung sind neben anderen nur einige der 
Schwierigkeiten, die die GrUndung und Entwicklung kleiner 
Unternehmen behindern. Wesentliche Unterschiede bei der 
Eintragung von Unternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
weisen darauf hin, daB viel zur Verbesserung der Situation getan 
werden kann, insbesondere durch den Austausch erprobter 
Verfahren: Einrichtung sogenannter One-Stop-Shops fur Unter-
nehmensgrUndungen; Verringerung der Gri.indungszeit fUr Un-
ternehmen; Abbau von Bi.irokratie. Die Erfordernisse zum 
Mindestkapital konnen ebenfalls ein Hindernis fur die GrUndung 
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Frist fi.ir die Eintragung von Unternehmen und Gesamtzahl 
von Verfahren fi.ir die Eintragung von Unternehmen 
Gesamtanzahlvon Verfahren fur 
die Eintragungvon Unternehmen 
Fristfi.irdie Eintragung 
van Unternehmen 
Que/le: Logotech-Studie ("International comparison of the formal requirements 
and administrative proce dures required for the formation of SMEs - 1997") 
und Europaische Kommission 
privater Gesellschaften mit beschrankter Haftung sein. Die damit 
verbundenen Kosten konnen zwischen den Mitgliedstaaten stark 
variieren. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin versuchen, die 
allgemeinen Kosten fur technische und rechtliche Anforderun-
gen bei UnternehmensgrUndungen zu senken. 
Versorgungsdienstleistungen 
Die fortschreitende Offnung dieser SchlUsseldienstleistungen fur 
den Wettbewerb erbringt bedeutende wirtschaftl iche und sozia-
le Dividenden. Mit dem lnkrafttreten der Richtlinie 96/92 am 19. 
Februar 1999 wurde dieses Jahr zum Schlusseljahr fur die 
Liberalisierung der Strommarkte in den Mitgliedstaaten. 
Ferner haben die meisten Mitgliedstaaten sich fur die Alterna-
tiven in der Richtlinie entschieden, die den Markt besonders 
transparent und offen gestalten. Die Mitgliedstaaten haben sich 
Strommarkt: Preise nach Verbrauchertypen 1996-1999 
PRIVATENDVERBRAUCHER 
Jahrlicher Verbrauch < 1200 kWh. Jahrlicher Verbrauch < 7500 kWh 
Preis Preis 1999 Steuer % 99/96 Preis 1999 Preis Steuer % 99/96 
1999 (ohne 1999 als (ohne (mit Steuern) 1999 (ohne 1999 als (ohne 
(mitSteuern) Steuern) % Preis Steuern) EU = 100 Steuern) % Preis Steuern) 
EU = 100 EU= 100 ohne Steuern EU= 100 ohne Steuern 
A 102 IO I 27 -4 108 II I 29 -5 
B 136 139 22 -6 II 3 12 1 23 -3 
D 130 138 17 -5 120 134 17 -3 
DK 155 86 124 9 148 66 196 3 
E 99 102 22 -IS 89 96 22 -15 
EL 54 63 8 2 65 79 8 -1 0 
F IOI 98 29 -5 100 103 28 -7 
FIN 78 73 32 -14 65 62 38 -17 
I 48 45 31 -5 166 160 36 4 
IRL 88 97 12 10 73 71 35 -9 
L II 7 138 6 -I 95 II 8 6 -I 
NL 93 92 26 -6 104 93 47 -IS 
p IOI 11 9 5 .5 96 120 5 -5 
s 100 90 39 n.a. 79 71 48 n.a. 
UK 98 II 8 4 II 79 96 7 7 
EU 100 100 25 -4 100 100 31 -7 
Quel/e: Eurostat 
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ehrgeizige Ziele fur die Marktliberalisierung gesetzt in Form von 
Marktanteilen und Marktsegmenten, die sie fur den Wettbewerb 
geoffnet haben. Das endgultige Ziel fur die europaischen Ener-
giemarkte besteht jedoch nicht nur in der Liberalisierung, son-
dern in der Schaffung eines europaischen Energiebinnenmarktes. 
Hier gibt es aber noch einige Probleme. In einigen Landern 
spuren Unternehmen und Haushalte bereits den wirtschaftlichen 
Nutzen der Liberalisierung. In vielen Landern sind die Strom-
preise (vor Steuern) fur Haushalte und fur die lndustrie bereits 
vor Offnung des Sektors fur den Wettbewerb gefallen. 
Im T elekommunikationssektor profitieren die Unterneh-
men seit dem I. Januar 1998 von einem liberalisierten Markt. 
Der Marktanteil der etablierten Wirtschaftsteilnehmer sinkt 
angesichts neuer Marktteilnehmer und wachsenden Wettbe-
werbs; daraus ergibt sich ein Absinken der Verbraucherpreise 
(zwischen 1997 und 1999 sind die Kosten fur Unternehmen um 
bis zu 25%, die fur Haushalte um bis zu 40% gesunken.). Auch die 
Kosten fur Zusammenschaltungen und Mietleitungen gehen 
zuruck, auch wenn sie absolut gesehen im internationalen Ver-
gleich immer noch zu hoch sind. Neben diesen Fortschritten zei-
gen siche allerdings immer noch einige Probleme, wie etwa die 
unterschiedliche Effizienz nationaler Regulierungsbehorden und 
schwacher Wettbewerb auf dem Markt fur lokalen Netzzugang. 
Die bisherigen Ergebnisse der Liberalisierung des Luftverkehrs 
sind positiv: Die Offnung des Marktes ist zufriedenstellend, und 
es gibt jetzt mehr und groijere Konkurrenten auf dem Markt. 
Die Anzahl der Luftfahrtunternehmen ist von 132 in 1993 auf 
164 in 1998 gestiegen, wobei der Marktanteil etablierter natio-
naler Luftfahrtunternehmen standig zuruckgegangen ist und sich 
die Anzahl der Strecken, die von mehr als zwei Unternehmen 
bedient werden, seit 1992 verdreifacht hat. 
Durch bessere Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen profitie-
ren die Verbraucher von der Liberalisierung. Die Entwicklung 
der Preisgestaltung ist jedoch nicht vollstandig zufriedenstellend; 
es gibt zwar zunehmend mehr Sonderangebote, doch die ver-
starkte wettbewerbsorientierte Marktstruktur hat nicht immer 
zu deutlich reduzierten Preisen fur volstandig flexible Flugtickets 
gefuhrt. Fehlende und teure Flughafeninfrastruktur sowie die 
Oberfullung des Luftraums sind die gr68ten Hindernisse fur eine 
Vertiefung des Wettbewerbs und haben negative Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfahigkeit der Luftfahrtindustrie insgesamt. 
Unterschiedliche Rechtspraktiken in den einzelnen Mitglied-
staaten bei der Zuteilung von Zeitnischen und in anderen Berei-
chen (z.B. Bodendienste) behindern ebenfal ls die Entwicklung 
vollstandig wettbewerbsfahiger Markte. 
Die Offnung des Postsektors war schwierig. In der vom Rat 
angenommenen Richtlinie 97 /67 /EG wurden die Tarifierungs-
grundsatze, der Rahmen fur die Erbringung von Universaldienst-
leistungen sowie die T ransparenz der Rechnungslegung festge-
schrieben. Bis Ende Oktober 1999 hatten 8 Linder - Belgien, 
Danemark, Griechenland, Finnland, Frankreich, ltalien, Schwe-
den und das Vereinigte Konigreich - die Richtlinie vollstandig 
umgesetzt. Eine teilweise Umsetzung der Richtlinie fand in Deut-
schland, Osterreich, den Niederlanden, Portugal und Spanien 
statt. Die Kommission stellt gegenwartig Oberlegungen hinsicht-
lich einer Verbesserung der Lage an. 
Postdienste 
Land , Umsetzung der . Universaldienst· · ·· .. : Umsatz , Beschaftifung . Leistungs- Preis Brief Postamter :' · Anzahl de( "' 
· -Richtlinie97/67/EC · ·Anbieter ' · ' 1998 1998 · qualitit 20g** und ,., · imland~ur,.~ 
. · · Agenturen · Post gege<_,,. 
, . - . · . . . . . . . ,· ·" , , . ben~n Bri~fe~; 
M EURO Anzahl E + I in% EURO Anzahl (Millionen) 
A Teilweise PTA 1438 38271 na 0,5 1 2436 2868 
B Vollstandig LA POSTE - DE POST 1723 41637 84,2 0,42 1400 3319 
D Teilweise DEUTSCHE POST 14668 253000 94,4 0,56 14500 20000 
DK Vollstandig POST DANEMARK 1358 25485 94,5 0,54 1169 1685 
E Tei lweise CORREO$ Y TELEGRAFOS 1135 64896 60,9 0,21 4093 4227 
EL Vollstandig ELTA 254 11135 na 0,30 1225 na 
F Vol lstandig LA POSTE 14239 287348 76,4 0,46 17038 25127 
FIN Vol lstandig POST FINLAND 1002 26448 94,0 0,59 160 1 154 1 
Vollstandig POSTE ITALIANE 6014 181262 na 0,62 13967 5527 
IRL Nicht umgesetzt AN POST 494 8647 84,5 0,38 1912 556 
L Nicht umgesetzt PTI LUXEMBOURG 396 1696 na 0,40 106 106 
NL Teilweise TNT-POST GROUP 7409 58209 94,0 0,36 2387 6710 
p Teilweise CORREIOS 519 16348 96,6 0,40 3712 1100 
s Vollstandig SWEDEN POST 2709 51793 97,3 0,58 1800 na 
UK Vol lstandig THE POST OFFICE 10902 212500 91,1 0,40 18760 18090 
* ltalien 1997 ** Danemark Vollzeitsaquivalenten der Erwerbstatigen *** ltalien und Portugal Prioritat 
Quelle: Generaldi rektion Binnenmarkt der Europaischen Kommission 
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Finanzdienstleistungen 
Die Finanzdienstleistungen in Europa andern sich rasch und tief -
greifend. Im Bankwesen ist ein ProzeB der Konvergenz und 
strukturellen Anpassung im Gange, der noch lange nicht 
abgeschlossen ist. Ein aufgrund des technologischen Wandels 
erhohter Wettbewerb, die Entwicklungen im Bereich der Regu-
lierung und erst kUrzlich die Einfuhrung der gemeinsamen Wah-
rung beeinflussen die Struktur der Bilanzen und die Leistung des 
gesamten europaischen Bankensystems. Im Vergleich mit den 
USA, ist die Rentabilitat des europaischen Bankensektors jedoch 
gering. Neue Moglichkeiten zur Nutzung von GroBenvorteilen 
haben dazu gefuhrt, daB sich die europaischen Banken zusam-
menschlieBen, was nicht unbedingt auf Kosten des Wettbewerbs 
gegangen ist. Zwischen Mitte und Ende der 90er Jahre hat sich 
die Anzahl der Fusionen im Bankensektor vervierfacht. 
WertmaBig Uber 25% aller Fusionen und Obernahmen im ersten 
Halbjahr 1999 entfielen auf Finanzinstitute. 
Der Markt fur Versicherungsdienstleistungen ist charakterisiert 
durch eine langsame, aber schrittweise Integration und eine star-
ke T endenz zur Konzentration. Die Integration geht im Bereich 
der Lebensversicherungen aufgrund unterschiedlicher nationaler 
Besteuerungssysteme relativ langsam voran. Die Aufhebung 
UberflUssiger nationaler Einschrankungen der lnvestitionstatig-
keit von Pensionsfonds dUrfte die Integration der europaischen 
Finanzmarkte allerdings beschleunigen. 
Eine steigende Nachfrage nach Finanzanlagen auBerhalb des 
Marktes fur Staatsanleihen regt die Markte fur institutionelle 
Anleger an, und die europaischen Aktienmarkte sind noch 
erweiterungsfahig. 1hr Anteil an der weltweiten Borsenkapitali-
sierung lag 1998 bei ea. 25%, d.h. deutlich niedriger als der Anteil 
der nordamerikanischen Borsen. 
E-Commerce 
E-Commerce hat das Potential, in Sektoren mit bisher nicht-
handelbaren GUtern und fur Firmen, die vorher an lokale Mark-
te gebunden waren, EU-weite Markte zu schaffen. Die Bereit-
stellung qualitativ hochwertiger lnhalte Uber das Netz mit allen 
Vorteilen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualitat im Vergleich 
zu herkommlichen Verbreitungsmoglichkeiten wird voraussicht-
lich in groBem Umfang zum Wachstum von handelbaren Online-
Diensten beitragen. Das Wachstum des E-Commerce hangt 
stark von den Wettbewerbsbedingungen im lnformationstech-
nologie- und T elekommunikationssektor ab. Obwohl durch die 
Liberalisierung im T elekommunikationsbereich die T arife 
erheblich reduziert wurden, sind die Kosten fur Mietleitungen in 
einigen europaischen Landern nach wie vor verhaltnismaBig 
hoch. Bei Diensteangeboten schwankt der Grad, in dem Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) Einzug gehal-
ten haben, zwischen den einzelnen Landern und ist in KMU 
besonders niedrig. Verbunden mit einem geringen Kenntnisstand 
im IKT-Bereich konnte dies letztlich das Wachstum des 
E-Commerce in Europa einschranken. 
Die bereits erlassenen Richtlinien Uber T ransparenz, rechtlichen 
Schutz von Zugangsberechtigungsdiensten sowie Uber elektroni-
sche Signaturen (siehe SMN 13, 14, 15, 18 & 19) mUssen wirk-
sam angewandt werden. Daneben muB der Rahmen dringend 
durch die endgUltige Annahme der Richtlinie Uber bestimmte 
rechtliche Aspekte des elektronischen Geschaftsverkehrs und 
Uber E-Geld vervollstandigt werden. 
Handel 
Eine Starkung der Effizienz des Handels ist fur die Leistungs-
fahigkeit der Warenmarkte unerlaBlich. Mehr Effizienz und 
Wettbewerb im Handel konnten zu niedrigeren Preisen und 
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einer groBeren Waren- und Dienstleistungsvielfalt fur die Ver-
braucher fUhren. Derzeit bestehen auf diesem Sektor erhebliche 
Produktivitatsunterschiede zwischen den einzelnen Landern. Ein 
starkerer Wettbewerb und Rechtsreformen konnten seine 
Leistungsfahigkeit verbessern. Einschrankungen im Hinblick auf 
die Ansiedlung groBer Verkaufsraume im innerstadtischen 
Bereich und Beschrankungen der Offnungszeiten behindern den 
Wettbewerb im Handel. Die jUngsten Fortschritte im Hinblick 
auf eine starkere Liberalisierung der Geschaftszeiten wurden 
neutralisiert durch eine restriktivere Einstellung gegenUber der 
Expansion groBer Einzelhandelsgeschafte. 
Die Beschrankung der Offnungszeiten schrankt die Verbraucher 
ein, schUtzt jedoch kleine, von den EigentUmern selbst betrie-
bene Geschafte, denen eine Ausweitung der Offnungszeiten 
schwer fallt. Es ist jedoch eine allgemeine T endenz zu lockeren 
Regelungen der Offnungszeiten zu beobachten, da zunehmend 
erkannt wird, daB kurze Offnungszeiten den Verbrauchern scha-
den und im Gegensatz zur allgemeinen Forderung nach flexiblen 
Arbeitszeiten stehen. Vor allem in Nordeuropa, in erster Linie in 
Danemark, Osterreich, den Niederlanden und Deutschland, 
wurden die Einschrankungen der Offnungszeiten etwas gelockert. 
Regionale und lokale Behorden beteiligen sich zunehmend an 
Oberlegungen zur Anderung der Offnungszeiten. 
Fazit 
Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird zu einer prosperie-
renden Wirtschaft beitragen, die in der Lage sein wird, den tech-
nologischen Fortschritt fUr den sozialen und wirtschaftlichen 
Fortschritt des Kontinents zu nutzen. Die EU und die Mitglied-
staaten mi.issen: 
I. die gegenwartig gUnstige wirtschaftliche Situation nutzen, um 
durch EinfUhrung wirtschaftlicher Reformen die Wettbe-
werbsfahigkeit zu vergroBern; 
2. hinsichtlich Wettbewerb und Ordnungspolitik das bestmogli-
che Umfeld bereitstellen. Hier haben die Behorden drei Auf-
gaben: 
- ein hohes Wettbewerbsniveau sicherstellen; 
- bestehende Yerordnungen prUfen und, falls notwendig, anpas-
sen, um ein einfaches und hochqualitatives ordnungspolitisches 
Umfeld zu schaffen; 
- die aktive T eilnahme aller betroffenen Kreise sicherstellen; 
3. die Verfahren des Binnenmarktes und nationale landes-
spezifische mikrookonomische Politiken nutzen, um die 
wirtschaftliche Reform und die Wettbewerbsfahigkeit voran-
zubringen. 
Der Bericht ist auf dem Internet verfi.igbar: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Fur weitere lnformatione 
wenden Sie sich bitte an: 




In telecommunications, business and citizens benefit from 
a generally liberalised framework since I January 1998. The 
market power of incumbent operators is shrinking in the face 
of new entrants and growing competition; as a result, consu-
mers are enjoying declining prices (business charges down by 
up to 25%, residential users' charges down by up to 40% 
between 1997 and 1999). Interconnection charges and the 
cost of leased lines are also dropping, although their absolute 
level is still too high by international standards. Despite 
progress made, some concerns remain, amongst the most 
important are disparities in the effectiveness of national regu-
latory authorities and poor competition in the local access 
market. 
The results so far of liberalising air transport are positive: 
entry has taken place satisfactorily and there are now more, 
larger competitors in the market. The number of carriers has 
increased from 132 in 1993 to 164 in 1998, the market share 
of incumbent national carriers has been declining steadily and 
the number of routes with more than two operators has 
trebled since 1992. 
Liberalisation has brought benefits to consumers in terms of 
better services at lower cost. However the trend for fares is 
not fully satisfactory; promotional fares have become more 
widespread, but the more competitive market structure has 
not always significantly reduced the prices of fully flexible 
fares. 
The shortage and high cost of airport infrastructure and air 
space congestion remain the main bottlenecks to further com-
petition and negatively affect the competitiveness of the airline 
industry as a whole. Despite regulation 95/93 and Council 
Directive 96/67 /EEC, different regulatory practices across 
Member States in slot allocation and other areas such as 
ground handling also hinder the development of fully compe-
titive markets. 
Opening up the postal sector has been difficult. Directive 
97/67/CE was adopted by the Council laying out tariff princip-
les, defining the framework for the provision of a universal 
service and establishing transparency of accounts. By the end 
of October 1999, eight countries, Belgium, Denmark, Greece, 
Finland, France, Italy, Sweden and the United Kingdom have 
fully implemented the EU Directive. There is partial transpo-
sition of the Directive in Germany, Austria, the Netherlands, 
Portugal and Spain. The Commission is currently considering 
how to respond to this situation. 
Member States should adopt and fully implement the Com-
munity Regulatory Framework in the four sectors. Strict 
enforcement of competition rules and if necessary, develop-
ment of the regulatory framework will ensure effective com-
petition in markets recently opened up to competition. 
Postal services 
Member Transposition Universal Service Turnover Employment Quality of Price 20 g Post Number of 
State of Directive Provider 1998 1998 * Service Letter** Offices & letters post 
97/67/EC Agencies itemsdomes-
tic service 
M EURO Number of E + I in % EURO Number (millions) 
Employees ** 
A Partial PTA 1438 38271 na 0,51 2436 2868 
B Comelete LA POSTE - DE POST 1723 41637 84,2 0,42 1400 3319 
D Partial DEUTSCHE POST 14668 253000 94,4 0,56 14500 20000 
DK Comelete POST DANEMARK 1358 25485 94,5 0,54 1169 1685 
E Partial CORREO$ Y TELEGRAFOS 1135 64896 60,9 0,21 4093 4227 
EL Comelete ELTA 254 11135 na 0,30 1225 na 
F Comelete LA POSTE 14239 287348 76,4 0,46 17038 25127 
FIN Comelete POST FINLAND 1002 26448 94,0 0,59 1601 1541 
I Comelete POSTE ITALIANE 6014 181262 n.d. 0,62 13967 5527 
IRL Not transeosed AN POST 494 8647 84,5 0,38 1912 556 
L Not transeosed PTI LUXEMBOURG 396 1696 na 0,40 106 106 
NL Partial TNT-POST GROUP 7409 58209 94,0 0,36 2387 6710 
p Partial CORREIOS 519 16348 96,6 0,40 3712 1100 
s Comelete SWEDEN POST 2709 51793 97,3 0,58 1800 na 
UK Comelete THE POST OFFICE 10902 212500 91 ,1 0,40 18760 18090 
* Italy 1997 ** Denmark (full time equivalent) *** Italy and Portugal priority mail 
Source: European Commission - Internal Market DG 
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Financial services 
European financial services are changing rapidly and deeply. In 
banking, a process of convergence and structural consolida-
tion is underway which is still far from complete. Increased 
competition triggered by technological change, developments 
in the field of regulation and, more recently, the introduction 
of the single currency, are affecting the structure of balance 
sheets and the performance of the entire European banking 
system. European banking profitability compares poorly with 
the USA New opportunities to exploit economies of scale 
and economies of scope have driven European banks to con-
solidate, not necessarily at the expense of competition. The 
number of banking sector mergers quadrupled between the 
mid and late 1990s. During the first half of 1999, about 25% by 
value of all completed mergers and acquisitions involved 
financial institutions. 
The market for insurance services is characterised by slow but 
progressive integration and a strong move towards concen-
tration. Integration is relatively slow in the life insurance 
industry because of differing national taxation regimes. 
In addition, elimination of unnecessary national restrictions to 
pension funds' investment activities should accelerate Euro-
pean financial market integration. 
Increased demand for financial assets other than government 
bonds is stimulating the markets for corporate assets, and 
there is scope for further growth in Europe's stock markets. 
The weight of European stock markets in total world stock 
market capitalisation was about 25% in 1998, well below the 
weight of North American exchanges. 
E-commerce 
E-commerce has the potential to create EU-wide markets in 
previously non-traded sectors and for firms previously tied to 
local markets. The provision of high value-added content over 
the network, with its advantage in terms of speed and quality 
compared to traditional means of dissemination, can be 
expected to be a major contributor to the growth of traded 
on-line services. 
The growth rate of e-commerce is highly dependent on com-
petition conditions in the information technology and tele-
communication sectors. Although telecom liberalisation has 
reduced tariffs substantially, line rental charges remain 
relatively high in some European countries. As regards 
delivery systems, the level of penetration of ICT in enterprises 
varies between countries and is particularly low in SMEs. This, 
combined with low levels of ICT literacy, may ultimately be 
the limiting factor on the growth of e-commerce in Europe. 
Effective application of Directives already adopted, covering 
transparency, legal protection of conditional access services 
and electronic signatures (see SMN 13,14,15,18 &19), is 
required. In addition, the framework urgently needs comple-
ting, through the final adoption of the Directive on certain 
legal aspects of electronic commerce and that on electronic 
money. 
Distribution 
Improving the efficiency of the distribution system is essential 
for the performance of product markets. A more efficient and 
competitive distribution sector could lead to lower prices and 
a wider variety of goods and services for consumers. 
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Currently, the sector is characterised by significant differences 
in productivity across countries. Enhanced competition and 
regulatory reforms could improve its performance. Land-use 
restrictions for large scale outlets and opening hours restric-
tions are two important sorts of regulations that limit compe-
tition in the distribution sector. Recently, progress in achie-
ving greater liberalisation of shop opening hours has been 
balanced by a more restrictive stance on the expansion of 
larger retail outlets. 
Restricting opening hours limits consumer choice, but 
protects small owner-operated shops which find expanding 
opening times more difficult. Nevertheless, the overall 
tendency is for more relaxed rules on opening times, as short 
opening hours are increasingly recognised to reduce consu-
mer welfare and conflict with a more general demand for flexi-
ble working hours arrangements. Restrictions on opening 
hours appear to have softened in Northern Europe especially, 
particularly in Denmark, Austria, the Netherlands and 
Germany. Increasingly, regional or local authorities are inter-
vening in deliberations to change regulations governing shop 
opening hours. 
Conclusion 
Implementation of this set of recommendations will contribu-
te to a thriving entrepreneurial economy capable of mastering 
technological progress for the social and economic enrich-
ment of the continent. The EU and the Member States need 
to: 
I. take advantage of the favourable current economic context 
to enhance competitiveness by introducing economic reforms 
compatible with economic and social cohesion and other 
social objectives; 
2. provide the best possible competitive and regulatory envi-
ronment. Here, public authorities have three important tasks: 
- to guarantee high levels of market competition, so that the 
necessary structural changes do actually impact on competi-
tiveness and improve consumer welfare; 
- to examine and, whenever necessary, adapt existing regula-
tions to provide a simple yet high quality regulatory envi-
ronment; and 
- to ensure the active participation of all stakeholders in dis-
cussions on efficient ways to further integration; 
3. use Internal Market policies and national country-specific 
microeconomic policies to advance economic reform and 
competitiveness. The Internal Market can serve as a frame-
work for reversing regulatory deficiencies which stifle compe-
titiveness and growth on an EU-wide basis. 
The Rapport is available on the Internet: 
http:l/europa.eu.intlcomm/internal_market 
For more information, 
please contact 
Francisco Caballero San 
MARKT A-2 
Markt-A2@cec.eu.int 
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pour les solutions proposees dans la Directive, ce qui a conduit 
a la mise en place de structures de marche particulierement 
transparentes et ouvertes. Les Etats membres se sent fixes des 
objectifs ambitieux en matiere de liberalisation des marches, tant 
en termes de parts de marche qu'en termes de segments ouverts 
a la concurrence. Cependant, l'objectif ultime, pour les marches 
europeens de l'energie, ne se limite pas a la liberalisation: ii s'agit 
egalement de construire un Marche europeen unique de l'ener-
gie, meme si cela pose certains problemes supplementaires. Les 
avantages economiques de la liberalisation sent deja ressentis 
par les entreprises et les menages dans certains pays. C'est ainsi 
que dans un grand nombre de pays, les prix de l'electricite (hers 
taxes) pour les menages et l'industrie ont chute en prevision de 
l'ouverture de ce secteur a la concurrence. 
Dans le domaine des telecommunications, les entreprises et 
les citoyens beneficient d'un cadre largement liberalise depuis le 
I er janvier 1998. La puissance des operateurs historiques sur le 
marche diminue face aux nouveaux arrivants et a !'augmentation 
de la concurrence; en consequence, les consommateurs profi-
tent d'une baisse des prix (jusqu'a - 25% pour les tarifs commer-
ciaux, jusqu'a - 40% pour les usagers residents entre 1997 et 
1999). Les redevances d'interconnexion et le cout des lignes 
louees sent egalement en train de baisser, meme si leur niveau 
absolu est encore trop eleve par rapport aux normes interna-
tionales. En depit des progres realises, certaines preoccupations 
subsistent, notamment des disparites au niveau de l'action des 
autorites reglementaires nationales et une faible concurrence 
sur le marche de l'acces local. 
Les resultats de la liberalisation des transports aeriens sent 
jusqu'a present positifs: l'ouverture a la concurrence s'est 
deroulee de maniere satisfaisante et les concurrents sent a 
present plus nombreux et plus importants sur le marche. Le 
nombre de transporteurs est passe de 132 en 1993 a 164 en 
1998; la part de marche des transporteurs nationaux historiques 
a baisse de fa~on reguliere et le nombre de lignes desservies par 
plus de deux transporteurs a triple depuis 1992. 
Cette li beralisation a ete profitable aux consommateurs en ce 
sens que les services se sent ameliores en meme temps que les 
couts ont diminue. L'evolution des tarifs n'est cependant pas 
pleinement satisfaisante; les tarifs promotionnels se sent repan-
dus, mais la structure de marche plus competitive n'a pas tou-
jours reduit de fa~on significative les prix des billets entierement 
flexibles. L'insuffisance et le cout eleve des infrastructures aero-
portuaires et l'encombrement de l'espace aerien restent les prin-
cipaux goulots d'etranglement qui entravent la concurrence et 
portent prejudice a la competitivite de l'industrie du transport 
aerien dans son ensemble. Enfin, certaines pratiques empechent 
encore le developpement de la pleine concurrence des marches, 
notamment en matiere de repartition des creneaux et dans des 
domaines tels que !'assistance au sol. 
Enfin, dans le secteur postal, l'ouverture a la concurrence n'a 
pas ete facile. La Directive 97/67/CE arretee par le Conseil 
prevoit des principes tarifaires, definit le cadre de la fourniture 
d'un service universe! et consacre la transparence de la compta-
bilite. A la fin du mois d'octobre 1999, huit pays (la Belgique, le 
Danemark, la Grece, la Finlande, la France, l'ltalie, la Suede et le 
Royaume-Uni) avaient completement mis en reuvre la Directive 
Services postaux 
Etat Transposition Fournisseur de Chiffre Emplois Qualite du Prix pour Bureaux et Nombre de 
Hembre de la Directive Service Universe! d'affaires 1998 * Service une lettre Agences lettres et 
97/67/EC 1998 de 20 g *** des Postes colis (service 
national) 
MEURO Nombre E + I in% EURO Nombre (millions) 
d'employes ** 
A Partielle PTA 1438 38271 n.d. 0,51 2436 2868 
B Comelete LA POSTE - DE POST 1723 41637 84,2 0,42 1400 3319 
D Partielle DEUTSCHE POST 14668 253000 94,4 0,56 14500 20000 
DK Comelete POST DANEMARK 1358 25485 94,5 0,54 1169 1685 
E Partielle CORREOS Y TELEGRAFOS 1135 64896 60,9 0,21 4093 4227 
EL Comelete ELTA 254 11135 n.d. 0,30 1225 n.d. 
F Comelete LA POSTE 14239 287348 76,4 0,46 17038 25127 
FIN Comelete POST FINLAND 1002 26448 94,0 0,59 1601 1541 
I Comelete POSTE ITALIANE 6014 181262 n.d. 0,62 13967 5527 
IRL Non transeosee AN POST 494 8647 84,5 0,38 1912 556 
L Non transeosee PTI LUXEMBOURG 396 1696 n.d. 0,40 106 106 
NL Partielle TNT-POST GROUP 7409 58209 94,0 0,36 2387 6710 
p Partielle CORREIOS 519 16348 96,6 0,40 3712 1100 
s Comelete SWEDEN POST 2709 51793 97,3 0,58 1800 n.d. 
UK Comelete THE POST OFFICE 10902 212500 91,1 0,40 18760 18090 
* ltalie 1997 ;:i, Danemark Equivalent temps plein *** ltalie et Portugal courrier prioritaire 
Source: Direction generale Marche interieur - Commission europeenne 
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communautaire. Celle-ci a ete partiellement transposee en 
Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. 
La Commission examine actuellement les moyens de faire face a 
cette situation. 
Face a un tel constat, ii convient que les Etats membres adoptent 
et mettent en reuvre sans tarder le cadre reglementaire dans ces 
quatre secteurs. Ceci doit etre conjugue avec une application 
stricte des regles de concurrence. 
Services financiers 
Les services financiers europeens connaissent des changements 
rapides et profonds. Dans le domaine bancaire, l'accroissement 
de la concurrence provoque par les changements technolo-
giques, !'evolution de la reglementation et, plus recemment, 
!'introduction de la monnaie unique ont engendre un processus 
de convergence et de restructuration qui est loin d'etre acheve. 
Neanmoins, les activites bancaires europeennes sont peu renta-
bles par rapport a celles des Etats-Unis. De nouvelles possibilites 
d'exploiter des economies d'echelle et des economies d'enver-
gure ont conduit les banques europeennes a des regroupements, 
pas forcement aux depens de la concurrence. Le nombre de 
fusions dans le secteur bancaire a quadruple entre le milieu et la 
fin des annees 1990. Au cours du premier semestre de 1999, 
25% environ de la valeur de toutes les fusions-acquisitions rea-
lisees impliquaient des institutions financieres. 
Le marche des services d'assurance se caracterise par une inte-
gration lente, mais progressive, et par une forte tendance a la 
concentration. L'integration est relativement lente dans !'assu-
rance-vie en raison des disparites entre les regimes d'imposition 
nationaux. En outre, !'elimination des restrictions nationales qui 
entravent inutilement les activites d'investissement dans le 
domaine des fonds de pension devrait contribuer a accelerer 
!'integration du marche financier europeen. 
Enfin, la demande accrue d'actifs financiers autres que les obliga-
tions d'Etat stimule les marches des actifs de societes, et ii est 
encore possible d'augmenter la croissance des marches bour-
siers europeens. Le poids des marches boursiers europeens 
dans le total de la capitalisation boursiere mondiale etait de 25% 
environ en 1998, chiffre bien inferieur au poids des bourses 
nord-americaines. 
Commerce electronique 
Le commerce electronique peut creer des marches a l'echelle de 
l'Union dans des secteurs jusque-la non marchands et pour des 
entreprises liees a des marches locaux. La transmission, par le 
reseau, d'informations a forte valeur ajoutee, avec les avantages 
que cela comporte en termes de rapidite et de qualite par 
rapport aux moyens de diffusion traditionnels, apporte une 
contribution fondamentale a !'augmentation des services offerts 
en ligne. 
Le taux de croissance du commerce electronique depend dans 
une large mesure des conditions de concurrence regulant dans 
les secteurs de la technologie de !'information et des telecom-
munications. Bien que la liberalisation des telecommunications 
ait fait baisser les tarifs de maniere considerable, les redevances 
de location de lignes restent relativement elevees dans certains 
pays europeens. En ce qui concerne les services de fourniture, le 
taux de penetration des technologies de !'information et des 
communications varie d'un pays a l'autre et est particulierement 
bas pour les PME ce qui, s'ajoutant au faible niveau de connais-
sance de celles-ci, peut entrainer finalement une limitation de la 
croissance du commerce electronique en Europe. 
Une mise en reuvre efficace des Directives deja adoptees sur la 
transparence, la protection juridique des services d'acces condi-
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tionnels et les signatures electroniques (voir SMN n° 13, 14, 15, 18 
& 19) doit etre assuree. De plus, le cadre doit etre complete 
d'urgence par !'adoption finale des Directives concernant 
certains aspects juridiques du commerce electronique et sur 
!'argent electronique. 
Secteur de la distribution 
Le renforcement de l'efficacite du systeme de distribution revet 
une importance essentielle pour la performance des marches de 
produits. Une distribution plus efficace et plus competitive pour-
rait entrainer une baisse des prix et elargir la variete des biens et 
des services offerts aux consommateurs. Ce secteur se caracte-
rise actuellement par des ecarts de productivite considerables 
entre les differents pays. Une concurrence accrue et des refor-
mes reglementaires pourraient ameliorer ses resultats. Deux 
sortes importances de reglementations restreignent la concur-
rence dans le secteur de la distribution: les restrictions a !'utili-
sation du sol pour les points de vente a grande echelle et la limi-
tation des heures d'ouverture. Recemment, si certains progres 
ont ete realises en matiere de liberalisation des heures d'ouver-
ture des magasins, des politiques plus restrictives ont ete mises 
en place en matiere d'utilisation du sol. 
La restriction des horaires d'ouverture limite le choix du con-
sommateur, mais protege les petits magasins tenus par leur 
proprietaire pour qui ii est plus difficile d'elargir leurs horaires 
d'ouverture. La tendance generale est neanmoins a un assouplis-
sement des regles sur ce plan, dans la mesure ou !'on s'accorde 
de plus en plus largement a reconnaitre que le manque de 
souplesse des horaires d'ouverture limite le bien-etre du 
consommateur et va a l'encontre d'une demande plus generale 
d'horaires de travail flexibles. Les restrictions en matiere d'heu-
res d'ouverture semblent s'etre assouplies dans !'Europe du 
Nord, et en particulier au Danemark, en Autriche, aux Pays-Bas 
et en Allemagne. Les autorites regionales et locales intervien-
nent de plus en plus frequemment !ors des deliberations visant a 
modifier les reglementations regissant les heures d'ouverture 
des magasins. 
En conclusion 
La mise en reuvre de cet ensemble de recommandations favori-
sera la mise en place d'une veritable economie d'entreprise 
capable de repondre aux defis technologiques et contribuer ainsi 
a l'avancee economique et sociale en Europe. Dans ce cadre, le 
rapport recommande clairement que !'Union europeenne et les 
Etats membres: 
I. mettent a profit le contexte economique actuellement favora-
ble pour ameliorer la competitivite en introduisant les reformes 
economiques necessaires; 
2. mettent en place le meilleur environnement concurrentiel et 
reglementaire possible. lei le role des autorites publiques est 
triple: 
- garantir des niveaux de concurrence eleves; 
· examiner et, lorsque necessaire, adapter les dispositions regle-
mentaires en vigueur afin d'assurer un environnement regle-
mentaire simple, et de grande qualite; 
- assurer la participation active de toutes les parties interessees; 
3. utilisent les politiques du Marche interieur et les politiques 
micro-economiques nationales propres a chaque pays pour faire 
progresser la reforme economique et ameliorer la competitivite. 
Le Rapport est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Francisco Caballero Sanz 
MARKT A-2 
Markt-A2@cec.eu.int 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Free movement of 
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In response to complaints) the European 
Commission has decided to bring infringe-
ment proceedings against Austria for unjus-
tifiably blocking the free movement of goods. 
Austria will be brought before the Court of 
Justice for blocking the marketing of vitamin-
enriched food supplements from other Member 
States. The Commission has also decided to 
send two reasoned opinions: one relating to 
the Austrian legislation on parallel imports of 
pesticides and one to road signs. The reasoned 
opinion is the second stage in the infringe-
ment proceedings (Article 226) and in the 
absence of a satisfactory reply within two 
months) the Commission may refer the case to 
the European Court of]ustice. 
Vitamin-enriched products 
The Commission has decided to bring an action 
before the Court of Justice on the grounds that 
Austria places obstacles in the way of the marketing 
of vitamin-enriched food supplements from other 
Member States. Because of the vitamin content of 
these products, Austria classifies some food supple-
ments as medicinal products. This means that the 
products must be subject to the authorisation 
procedure, which is both long and costly. Thus, 
products legally marketed in other Member States 
cannot be put on the Austrian market. 
The Commission feels that systematically applying a 
purely quantitative criterion (once the daily recom-
mended intake) to classify a food supplement as a 
medical product does not allow either for the diffe-
rences between the various types of vitamins or for 
the different risk levels of excessive consumption. 
The rules would be less restrictive if they set a value 
limit for each vitamin beyond which a preparation 
containing the vitamin would be considered a medi-
cinal product. 
A reasoned opinion was sent to Austria in October 
1999 (see SMN 18) and without satisfactory reply 
the Commission decided to refer to the Court of 
Justice. Last summer, Germany was referred to the 
Court for a similar case (see SMN 17). 
Parallel imports of pesticides 
A reasoned opinion was sent to Austria in connec-
tion with its legislation on parallel imports of pesti-
cides, which requires that the parallel importer gives 
the exact origin of the parallel imports, i.e. the 
distributor in the other Member State as well as the 
storage place in Austria. 
The Commission feels that this requirement is out 
of proportion. The aim of the "simplified" procedu-
re for parallel imports is to establish that the original 
product and the parallel imports are identical. 
Hence the information requested is not necessary in 
this respect. 
Road signs 
The Commission has also decided to send Austria a 
reasoned opinion relating to the rules which lay 
down the specific requirements for road signs. One 
of the requirements is that the manufacturer of the 
aluminium paper and the manufacturer of the signs 
must both provide proof that the aluminium paper is 
compatible with the sign material. In practice, this 
provision has placed obstacles in the way of the free 
movement of aluminium paper legally manufactured 
in another Member State, since a sign manufacturer 
cannot use aluminium paper if he cannot provide 
proof of compatibility. In their reply to the letter 
from the Commission (the first stage in infringement 
proceedings), the Austrian authorities stated that 
they would amend these rules to allow a certificate 
issued by a qualified body as proof of compatibility. 
However, no draft amendment has been transmit-
ted to the Commission. 
Importations paralleles 
des medicaments en France: 
Envoi d'un avis motive 
La Commission europeenne a 
decide d'adresser un avis motive 
aux autorites franfaises en 
raison des regles concernant les 
importations paralleles de medi-
caments en France. Il s'agit de 
produits achetes dans un autre 
Etat membre de la CB) ou its 
beneftcient d'une autorisation de 
mise sur le marche) et qui sont 
identiques a des produits egale-
ment autorises en France. 
En l'etat actuel du droit 
franrais) les importations 
paralleles de medicaments sont 
soumises au droit commun) ce 
qui implique la mise en ceuvre 
d'une procedure d'autorisation 
tongue et co11-teuse. Conforme-
ment a la jurisprudence de la 
Gour) la Commission estime que 
ces operations devraient etre sou-
mises a une procedure simpliftee 
et rapide visant a verifier que les 
importations concernent bien des 
produits identiques a des medica-
ments deja autorises en France, 
et ce a.fin de s'assurer qu'ils ne 
presentent pas de risque pour la 
sante. 
Bien que les autorites franfaises 
soient d'accord sur le principe 
d'une autorisation simpliftee, 
celle-ci n'a toujours pas ete mise 
en place, ce qui justifte l'envoi de 
l'avis motive. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Didier Millerot 
MARKT D-1 
TEL: ( + 32 2) 296 97 82 
FAX: (+ 32 2) 295 49 41 
Markt-D l@cec.eu.int 
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La Commission discute 
actuellement avec les Etats 
membres d1une serie 
prelirninaire de neuf indi-
cateurs permettant de 
mesurer les tendances et 
l1impact de la politique 
des marches publics. 
Ces derniers representent 
un domaine de du 
Marche interieur, tant par 
leur importance economi-
que qu 1en qualite d1instru-
ment permettant aux 
administrations des Etats 
membres d1exercer une 
influence economique 
directe. 
Les achats de fournitures, 
de services et de travaux 
par le secteur public jouent 
un role important clans 
l1economie de l1Union (ils 
sont estimes a environ 
14% du PIB soit plus de 
1 OOO milliards d I euros en 
1998, ce qui equivaut a 
plus de la moitie du PIB 
de l1Allemagne). Il est 
done capital que les 
marches publics soient 
ouverts a la concurrence 
clans l1ensemble de l1Union. 
Pour la premiere fois, ces 
indicateurs ont contribue 
a l'analyse publiee clans le 
deuxieme Rapport sur le 
fonctionnement des 
marches de produits de 
capitaux (voir Dossier 
special), dont sont extraits 
les quatre tableaux suivants. 
{I) Commission Communication of 
11.3.98 [COM(98)143 final) on 
Public Procurement in the Euro-
pean Union. 
(2) Directives 92/50, 93/36, 93/37 and 
93/38 co-ordinate procurement 
procedures for public authorities 
and Utilities. 
12 
Measurin act of 
lie Commission is currently discussing with 
Member States a preliminary set of nine 
indicators to measure market trends and the 
impact of public procurement policy over time 
in fulfilment of its commitment in the 
Communication on public procurement (see 
SMN 12/IJ. Public procurement is a key area 
of the Internal Market) both in terms of its 
economic importance) and as an instrument 
of direct economic influence for Member 
States' administrations. It is therefore vital 
for the functioning of the EU economy that 
public procurement markets are open to EU-
wide competition. This will give taxpayers 
value for money) improve the quality of the 
public services they receive and permit the 
efficient allocation of resources. Public procu-
rement markets can only be efficient if all the 
parties involved (purchasers) suppliers and 
public authorities) have good) relevant 
market information. 
These indicators provide annual estimates of total 
public procurement, the amount covered by the 
public procurement Directives and the amount 
actually advertised in the Official Journal as well as 
the number of entities publishing notices, the num-
ber of notices published and the amount of cross 
procurement within the EU. Additional indicators 
will measure the quality of published notices and 
compare prices paid by the public sector for the 
same or similar goods and services across the EU. 
The value of these indicators as a measure of mar-
ket openness can be seen from the initial estimates 
for the period 1993-1998. 
Several Member States have already noticed the 
positive impact that the EU public procurement 
rules(2l can have, especially by encouraging greater 
competition through open tendering procedures. 
Denmark estimates that their local administrations 
can make savings of up to 14.5% by use of open ten-
dering procedures, while the United Kingdom aims 
to save over€ 1.5 billion, over the next three years, 
by adopting best practice for all its procurement 
activities. 
These indicators show that while total public procu-
rement has declined slightly between 1993 and 1998 
as a proportion of Gross Domestic Product, it is sti ll 
over 14% of GDP (over€ I OOO billion in 1998 equi-
valent to more than half of Germany's GDP), for the 
EU as a whole. 
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The number and the total value of tenders adverti-
sed according to the rules has doubled over the 
same period. The number of public administrations 
and public utilities advertising their tenders in the 
Official Journal of the European Communities 
(OJEC) had grown fivefold over the same period. In 
1998 over 13,000 bodies published together more 
than 73,000 such advertisements, worth an estima-
ted total of€ 137 billion. This is clearly the result of 
the Commission's effort to enforce and monitor the 
proper implementation and application of Commu-
nity law. 
Despite this progress, it is clear from these indica-
tors that not all the tenders, which should be adver-
tised, are yet being published and that many public 
contracts are still not being treated with the degree 
of openness and non-discrimination that the Single 
Market requires. Given the marked increase in 
transparency, for example, it is remarkable that the 
value of cross border procurement as a proportion 
of all public procurement, at around I 0%, has not 
changed significantly between 1994 and 1998, 
remaining below that for the economy as a whole. 
These indicators have contributed to the analysis of 
public procurement in the Commission's second 
annual report on the functioning of Community 
product and capital markets (see tables). They will 
continue to provide a consistent measure of the 
impact of public procurement policy over time. 
I. Total Public Procurement (in€ billion) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A 26.33 28.26 28.70 29.33 30.30 33.06 
B 15.55 16.49 16.41 15.84 17.29 17.82 
D 269.81 280.67 293.81 294.06 281.53 282.53 
DK 16.86 18.02 19.65 21.31 22.18 23.31 
E 55.42 53.55 53.74 52.78 53.29 56.39 
EL 9.95 9.98 11.87 12.60 13.47 14.31 
F 124.40 124.34 125.10 124.03 123.17 125.41 
FIN 9.91 11.32 12.79 13.33 14.66 14.93 
I 103.51 99.73 92.55 103.71 107.51 114.12 
IRL 4.80 5.38 5.71 6.02 7.01 7.95 
L 1.71 1.67 I.SO 1.87 1.84 1.94 
NL 31.37 32.38 33.87 34.47 34.76 36.94 
p 9.22 9.35 10.14 11.53 13.45 13.91 
s 25.19 30.46 30.81 35.95 36.60 34.47 
UK 178.19 203.62 205.71 214.35 241.08 276.55 
Total 882.00 925.00 943.00 971.00 998.00 1054.00 
FWI MMMM M·f ·H WWI 
rocurement 
2. Value of calls for tenders (in€ billion) published on European level 
(in the Official Journal of the European Communities) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A 0.05 0.58 1.49 2.50 2.40 2.77 
B I.SO 1.71 2.10 2.37 3.38 4.43 
D 9.29 13.76 17.10 19.08 20.38 21.54 
DK 2.28 3.14 3.67 3.13 3.29 3.52 
E 4.37 4.38 5.27 6.79 7.25 7.85 
EL 2.74 4.45 4.18 4.78 5.83 6.39 
F 8.30 8.96 11.18 14.50 18.00 23.54 
FIN 0.02 0.78 1.29 I.SS 1.47 1.69 
I 7.43 9.26 10.31 11.66 13.95 13.92 
IRL 0.68 0.64 0.78 1.21 1.65 I.SO 
L 0.12 0.09 0.11 0.16 0.21 0.35 
NL 2.27 2.87 3.15 3.40 3.74 3.69 
p 1.25 1.14 1.81 2.27 2.06 2d6 
s 0.21 3.38 4.42 4.76 5.02 5.26 
UK 18.43 25.94 28.23 30.03 38.28 38.27 
Total 59.00 81.00 95.00 108.00 127.00 137.00 
3. Number of calls for competition published 
on European level (in the OJEC) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A 60 590 1.378 2.231 2.187 2.488 
B 553 711 856 1.109 1.594 2.187 
D 7.360 10.554 12.543 14.038 15.190 15.939 
DK 859 1.180 1.566 1.298 1.294 1.334 
E 1.538 1.863 3.093 4.134 3.980 4.156 
EL 922 1.128 1.225 1.352 1.534 1.680 
F 5.773 7.106 9.329 12.008 14.985 19.691 
FIN 16 468 751 851 822 894 
I 4.855 6.647 7.533 7.933 8.445 8.068 
IRL 278 379 505 652 750 792 
L 86 72 86 107 141 199 
NL 627 986 1.115 1.281 1.406 1.379 
p 474 667 926 1.138 1.167 1.291 
s 122 1.664 2.273 2.327 2.372 2.529 
UK 7.340 9.692 10.622 10.568 11.377 11.061 
Total 30.863 43.707 53.801 61.027 67.244 73.688 
Source: Internal Market Directorate General of the European Commission 
4. Number of entities publishing on European level (in the OJEC) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A 45 196 215 236 404 419 
B 117 429 623 551 470 527 
D 310 2.423 2.727 2.972 2.995 3.114 
DK 49 214 338 338 381 396 
E 35 264 393 487 547 715 
EL 239 1.537 1.988 2.657 3.017 3.186 
F 32 114 109 113 123 130 
FIN 183 937 1.177 1.229 1.193 1.276 
I 13 25 32 34 38 40 
IRL 77 331 465 478 509 573 
L 64 166 286 373 314 413 
NL 148 171 170 203 223 236 
p n/a 129 254 236 274 270 
s n/a 612 665 596 542 606 
UK 802 1.640 1.607 1.702 1.720 1.694 
Total 2.115 9.189 11.049 12.203 12.750 13.595 
Source: Internal Market Directorate General of the European Commission 
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Die Europaische Kommis-
sion diskutiert gegenwartig 
mit den Mitgliedstaaten 
9 Inclikatoren, mit denen 
Markttrends und Auswir-
kungen des offentlichen 
Beschaffungswesens im 
Zeitverlauf gemessen wer-
den sollen. Diese bilden 
ein wichtiges Feld des 
Binnenmarktes sowohl im 
Hinblick auf seine okono-
mische Bedeutung als 
auch als Instrument, mit 
dem die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten direkt 
wirtschaftlich EinfluG neh-
men konnen. Die Liefer-, 
Dienstleistungs- und Bau-
auftrage des Staates haben 
einen groBen Anteil an 
der EU-Wirtschaft (1998 
schatzungsweise ea. 14% 
des BSP bzw. iiber 1000 
Mrd. Euro, d.h. mehr als 
50% des BSP Deutsch-
lands). Es ist daher 




stehen. Erstmalig wurden 
diese Inclikatoren zur 
Analyse des offentlichen 
Beschaffungswesens im 
Rahmen des zweiten 
Jahresberichts der Korn-
mission iiber die Funk-
tionsweise der gemein-
schaftlichen Guter- und 
Kapitalmarkte herange-
zogen ( siehe Spezial-Dossier ), 
aus dem die abgebildeten 
Tabellen entnommen 
sind. 
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~e European Commission is pursuing six 
separate infringement procedures against 
Germany and Italy for failure to respect 
Internal Market rules requiring Member 
States to ensure public procurement contracts 
are awarded under open and competitive 
conditions. It has decided to refer Italy to 
the Court concerning waste processing in 
Lombardy and to refer Germany to the Court 
concerning a contract for construction of a 
waste disposal plant in Flo'rsheim. 
The Commission has also decided to send 
reasoned opinions to Germany concerning 
waste disposal problems in Braunschweig and 
Bockhorn and supplies to the Federal Office 
for military technology and procurement and 
to Italy concerning the supply of services to the 
Treasury. 
Waste processing contracts in Lombardy 
The problem concerns a law applicable in the 
Lombardy region (N° 21 of 1.7.93) which allows 
contracts for treatment works and the 
treatment/recycling of urban waste to be awarded 
to public or private bodies without open and com-
petitive procurement procedures. The Commission 
considers that this procedure violates Directive 
93/37/EEC, which stipulates that public works con-
tracts must be published and put out to tender. In 
the absence of a satisfactory response from the 
Italian authorities, the Commission has decided to 
refer the case to the Court of Justice. 
Florsheim waste disposal unit 
The problem concerns the award, by the Main-
Taunus-Kreis (Eigenbetrieb Abfallentsorgung) of a 
contract for planning the construction of a waste 
disposal unit. The contract was awarded under an 
accelerated procedure although the conditions 
specified by the Directive on public procurement of 
services (92/50/EC) for the use of this procedure 
were not fulfilled. 
The Directive's requirement that the criteria for 
awarding the contract should be published was not 
respected either. The Commission does not regard 
the German authorities' explanations as satisfactory 
and so has decided to refer the case to the Court. 
Braunschweig waste incineration contract 
The Commission has decided to send Germany a 
reasoned opinion concerning the procedures followed 
by the town of Braunschweig when it awarded a 
30 years contract for waste incineration to the 8KB 
Kohlebergwerke company. The Commission consi-
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ders that these procedures were in contravention of 
the Directive on public procurement of services 
(92/50/EEC). In particular, the contract was awarded 
under a negotiated procedure without prior publi-
cation of a notice despite the fact that the conditions 
for the use of such a procedure were not fulfilled . 
Waste water disposal in Bockhorn 
Another case where the Commission has decided to 
send Germany a reasoned opinion concerns a 30 
year contract awarded by the town of Bockhorn to 
the power company EWE for wastewater disposal. 
The contract was awarded without any invitation to 
tender, in violation of the Directive on public pro-
curement of services (92/50/EEC), which covers 
sewage collection and purification. The Federal 
Government authorities have admitted the infringe-
ment but the contract is still in force. 
Supplies to the Federal Office for military 
procurement 
The Commission has also decided to send a reasoned 
opinion to Germany about a contract for the supply 
+++;M·i Mi 
rocurement 
of static converters (to transform alternating 
current to direct current and vice versa) to the 
'Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung' 
(Federal Office for military technology and procure-
ment). The Commission considers that the condi-
tions under which the contract was awarded viola-
ted the Directive on public procurement of supplies 
(93/36/EEC) for two reasons. First, the contract 
was awarded by use of an accelerated procedure 
without the specific conditions foreseen by the 
Directive being fulfilled. Second, the contract noti-
ces specified that the static converters had to be 
manufactured by a specific company without 
allowing equivalent equipment to be offered. 
The German authorities tried to justify the use of 
the references to a particular supplier by the fact 
that the product must meet specific military requi-
rements. However, according to the case law from 
the European Court of Justice, this argument would 
only be justified if the German authorities could 
prove that a particular specified firm was the only 
supplier, rather than just the most efficient supplier, 
and that it was "absolutely essential" for the con-
tract to be awarded to a specific supplier in order to 
meet the technical specifications. The Commission 
has not been satisfied by the arguments put forward 
by the German authorities so far. 
Technical assistance for the Italian Treasury 
The Commission has decided to send a reasoned 
opinion to Italy concerning a contract awarded by 
the Italian Treasury and Economic Planning Ministry 
for the provision of administrative and technical 
assistance to help in the drawing up of regional aid. 
The Commission considers that the Directive on 
public procurement of services (92/50/EEC) has 
been violated in three respects. First, the contract 
was awarded using an accelerated negotiated proce-
dure whereas the conditions stipulated in the 
Directive for such a procedure were not fulfilled. 
Second, companies bidding were obliged to have a 
specific legal form (SA or Sri). Third, tenders more 
than 30% above or 25% below the average of all 
tenders submitted were automatically excluded 
from consideration. 
Non-trans osition des Directives marches 
La Commission a decide de traduire 
l'Allemagne et l'Italie devant la Cour de 
justice pour def aut de transposition de la 
Directive 97 / 52/ CE relative aux marches 
publics de travaux, de fournitures et de services. 
Elle a egalement decide d'adresser des avis 
motives a l'Allemagne, a l'Autriche et a l'Italie 
pour def aut de transposition de la Directive 
98/ 4/ CE relative aux marches publics de 
travaux dans Les secteurs de l'eau, de l'energie, 
des transports et des telecommunications. 
L'Allemagne et l'ltalie seront traduits devant la Cour 
pour ne pas avoir transpose la Directive 97/52/CE, 
qui modifie les Directives relatives aux marches 
publics de travaux, de fournitures et de services afin 
de tenir compte de l'accord sur les marches publics 
conclu dans le cadre de !'Organisation mondiale du 
commerce. Le delai fixe pour cette transposition etait 
le 13 octobre 1998. Apres avoir re~u un avis motive 
en aoGt 1999, les autorites allemandes ont repondu 
qu'elles transposeraient la Directive durant le second 
semestre de 1999 mais la Commission n'a toujours 
pas ete informee de mesures prises en ce sens. L'ltalie 
a notifie a la Commission sa legislation nationale 
transposant la Directive pour ce qui est des fournitu-
res, mais non en ce qui concerne les services ou les 
travaux. 
Par ailleurs, la Commission a egalement decide 
d'adresser des avis motives a l'Allemagne, a J'Autriche 
et a l'ltalie pour non-transposition de la Directive 
98/4/CE modifiant la Directive 93/38/CEE portant 
coordination des procedures de passation des 
marches dans les secteurs de l'eau, de l'energie, des 
transports et des telecommunications. Cette modifi-
cation tient compte notamment de l'accord sur les 
marches publics conclu dans le cadre de !'Organisa-
tion mondiale du commerce. La Directive aurait dG 
etre transposee dans le droit national pour le 16 fevrier 
1999. A ce jour, ni les autorites allemandes (lesquel-
les avaient pourtant signale qu'elles envisageaient de 
prendre les mesures d'application durant le second 
semestre de 1999), ni les autorites autrichiennes ou 
italiennes, n'ont notifie a la Commission qu'elles 
s'etaient acquitte de leurs obligations. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE & INDUSTRIELLE 
The future Communit 
(I) Com(l999) 42 
(2) Commission opinion of 26 January 
2000 (COM (2000) 34) 
l:e European Commission is currently pre-
paring a Proposal for a regulation on the 
Community patent. This initiative was 
announced in a Communication of 
5 February 1999 OJ and has been included in 
the Commission work program for 2000. 
The idea is to create a Community patent 
that would be valid throughout the territory 
of the European Community. 
It is important that the Community patent meets the 
needs of European inventors: in particular it must 
provide the necessary legal security to enable the 
inventor to recover the often significant investments 
in research and product development that precede 
a patent. Whereas a court judgment invalidating a 
national patent would have effect only for the State 
in question, such a judgment on the Community 
patent would immediately have effect throughout 
the European Community. 
·---·-
The Commission fully recognizes the role of the 
Member States' national courts as community law 
courts. However, for a unitary Community patent a 
simple mutual recognition of judgments of national 
courts may not be an appropriate solution; a more 
centralised judicial system might be required for 
cases relating to the validity and infringement of the 
Community patent. 
Such a development would require a change to the 
EC's founding Treaty and this has been signaled by 
the Commission in its contribution to the forth-
coming Intergovernmental Conference(2). Here the 
Commission has suggested that the Conference 
discusses also the revision of the judicial control 
mechanism applicable to Community intellectual 
property rights. 
The Commission is expected to submit a further 
contribution to the Intergovernmental Conference. 
This contribution would focus on the future of the 
Community judicial system. 
Mi PRO T ECTION DES DONN E ES ~
--------- - ---------------
• 




TEL: (+ 32 2) 296 03 48 
FAX:(+ 32 2) 299 31 04 
Markt-E2@cec.eu.int 
Directive sur la rotection des donnees 
De plus amples 
informations concernant 
la Directive sur la 
protection des donnees 




La Commission europeenne a decide d 'engager 
une action en justice contre la France) le 
Luxembourg) les Pays-Bas) l'Allemagne) le 
Danemark et l'Irlande pour non-notification 
des mesures de transposition nationales de la 
Directive sur la protection des donnees. 
Cette Directive) entree en vigueur le 25 octobre 
1998) etablit un cadre reglementaire clair et 
stable garantissant un degre eleve de protection 
de la vie privee des particuliers dans tous Les 
Etats membres) ainsi que la libre circulation des 
donnees au sein de l'Union europeenne 
(voir SMN n°14) . 
En favorisant la confiance des consommateurs et en 
minimisant les differences entre les regles appliquees par 
les Etats membres en matiere de protection des don-
nees, la Directive facilite le developpement du commer-
ce electronique. Elle etablit egalement des regles garan-
tissant que le transfert de donnees vers des pays tiers ne 
puisse avoir lieu que si leur protection reste assuree, de 
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fa~on a ne pas remettre en cause le degre eleve de pro-
tection introduit par la Directive au sein de !'Union. 
En octobre 1999, la Commission avait envoye un avis mo-
tive a neuf Etats membres afin qu'ils notifient au plus vite 
les mesures adoptees pour transposer cette Directive en 
droit national (voir SMN n° 18). Seuls trois Etats ont 
repondu positivement (le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Au-
triche), les six autres sont toujours en infraction. La Com-
mission a done decide d'en referer a la Cour de justice. 
II faut noter que dans les Etats membres qui n'ont pas 
encore pris les mesures de transposition necessaires, les 
particuliers peuvent faire valoir certaines dispositions de 
la Directive devant les juridictions nationales, conforme-
ment a la jurisprudence de la Cour de justice (affaire Mar-
leasing, C-106/89, du 13.11.90). En outre, les particuliers 
ayant subi un prejudice en raison de la non-transposition 
de la Directive par un Etat membre peuvent, dans cer-
tains cas, solliciter une compensation devant les juridic-
tions nationales, conformement a la jurisprudence de la 
Cour de justice dans l'affaire Francovich (C-6/90 et 
C-9/90, du 19.11.91 ). 
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MEDIA & SOCIETE DE L'INFORMATION FW 
Taxe sur les antennes 
La Commission a adresse un nouvel avertisse-
ment a la Belgique au sujet des taxes commu-
nales appliquees aux antennes paraboliques 
destinees a la reception des emissions de televi-
sion par satellite. Elle invite les autorites belges 
a cesser sans delai />application de la taxe dans 
toutes les communes ou elle n)a pas encore ete 
abrogee et a assurer le remboursement aux 
ayants droit) faute de quoi elle pourrait deci-
der prochainement de saisir la Cour de justice. 
En mai 1999, la Commission avait envoye un avis 
motive a la Belgique (voir SMN n° 17) denon~ant cette 
taxe comme un obstacle a la reception et a la diffusion 
transfrontalieres d'emissions radiophoniques et tele-
visuelles par satellite, en violation du principe fonda-
mental de la libre circulation des services dans le 
Marche interieur (art. 49, ex-art. 59, CE). Ce principe 
est directement applicable dans les Etats membres et 
son respect doit etre assure par toutes les instances 
competentes nationales (administratives et juridiction-
nelles ainsi qu'etatiques, regionales et communales). 
Comme resultat, les Regions de Flandre, Wallonie et 
Bruxelles-Capitale avaient declare leur volonte de se 
conformer au T raite et de transmettre a leurs com-
munes respectives une circulaire specifique. De ce 
fait, un certain nombre de villes et communes 
(notamment toutes celles de Bruxelles-Capitale et 
presque toutes celles en Region flamande) ont 
recemment abroge leur taxe sur les antennes para-
boliques. 
Toutefois, comme le confirment de multiples plaintes 
a la Commission, la taxe continue d'etre appliquee 
par plusieurs communes a l'egard de leurs residents 
notamment en Region wallonne et en particulier par 
certaines grandes villes comme Mons, Charleroi, 
Liege ou Namur. 
De plus, toutes demandes de remboursement des 
taxes deja versees ont ete jusqu'ici systematiquement 
rejetees par les autorites competentes. 
La Commission vient des lors d'envoyer une nouvel-
le lettre aux autorites belges les invitant au respect du 
droit communautaire, a savoir: !'abolition immediate 
et definitive de la taxe, dans tout le territoire national, 
et la reconnaissance aux particuliers, qui en ont fait 
ou qui en feront la demande, selon les formes pres-
crites par la loi beige, du droit au remboursement de 
la taxe deja versee. 
Infraction 
La procedure d'infraction a ete entamee par la Com-
mission suite a !'institution, par un certain nombre de 
communes belges, d'une taxe annuelle sur la deten-
tion de chaque antenne parabolique. Dans la plupart 
des cas, le montant de la taxe a ete fixe a BEF 5 OOO 
(environ € 124) par an mais peut atteindre BEF 
I O OOO (environ € 248) dans certaines communes. 
En fait, cette taxe peut atteindre, voire depasser, 
chaque annee le prix d'achat 
d'une antenne parabolique. 
Cette taxe est consideree 
comme discriminatoire dans 
la mesure ou elle affecte tout 
particulierement certaines 
categories de spectateurs et 
d'auditeurs (ceux notamment 
qui souhaitent recevoir des 
emissions en provenance de 
leur pays d'origine), les 
stations etrangeres de televi-
sion et de radio (qui n'ont pas 
d'acces, ou seulement un 
acces limite, au reseau de dis-
tribution par cable en Belgi-
que) et les societes de distri-
bution par satellite (penalisees 
par rapport aux cablo-opera-
teu rs nationaux, dont les abonnes ne sont pas soumis 
a une taxe de cette nature). 
En outre, la taxe n'est pas justifiee par des raisons 
imperieuses d'interet general et s'avere en tous cas 
disproportion nee par rapport a un objectif tel que par 
exemple la preservation de l'esthetique urbanistique. 
Elle est appliquee en fait quels que soient la taille ou 
l'aspect de l'antenne parabolique; que celle-ci soit 
visible ou non; qu'elle soit placee sur un immeuble ou 
dans un jardin (ou ailleurs); que l'immeuble soit classe 
ou non; sans que ses revenus soient utilises pour ame-
liorer l'environnement urbain. 
De meme, la Commission considere comme excessi-
vement restrictive !'obligation, imposee a chaque 
personne souhaitant installer une antenne paraboli-
que, d'obtenir systematiquement une autorisation 
prealable des autorites communales, soumise de sur-
cro,t a des frais administratifs supplementaires. 
De plus, conformement a la jurisprudence constante 
de la Cour de justice, un Etat membre est en principe 
tenu de rembourser une taxe per~ue en violation du 
droit communautaire. D'apres les informations dont 
dispose la Commission, un tel droit n'a pas ete garan-
ti jusqu'ici aux particuliers: leurs demandes de rem-
boursement, bien que presentees selon les formes 
prescrites par le droit beige et done considerees 
comme recevables par les autorites nationales, ont 
ete jusqu'ici rejetees quant au fond. 
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DIALOGUE AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES 
Dialogue with Citizens: 
Closer collaboration with 
national administrations 
The Dialogue with Citizens service 
of the Commission is entering a 
new phase marked by an 
increasingly close co-operation 
with Member States. As the 
Internal Market matures) there 
are a growing number of people 
taking advantage of their Inter-
nal Market rights. To respond to 
this demand the Commission has 
worked particularly hard over 
the past few months building 
closer relations with national 
administrations. This closer colla-
boration has resulted in a series of 
Factsheets which will accompany 
the new guide ((Enforcing your 
rights in the Single European 
Market)~ to be published soon. 
These are being developed by the 
national authorities on the basis of 
a very detailed questionnaire sent 
by the Commission to Member 
States. The level of response) the 
degree of detail Member States 
were able to provide is an encou-
raging development for the future 
and will ensure that all citizens 
not only know of the opportunities 
offered by the Internal Market) 
but are able to take real advan-
tage of them and fully exercise 
their rights. For the first time the 
Commission) working through 
and with Member States) has been 
able to build up a detailed picture 
of where citizens can go for advice) 
how administrative procedures 
work in 15 different countries) 
how the national legal systems 
operate) what legal aid is avai-
lable) where to go for it and what 
alternatives to legal action exist. 
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Citizens need more ••• 
l:e Signpost Service is at the heart of the 
European Commission)s Dialogue with 
citizens and has been running since 
November 1996. Through this service) the 
European Commission can give legal advice 
to people who have met problems when trying 
to exercise their rights in the Internal Market. 
This proJect has been an unqualified success. 
The nearly 30)000 questions handled by legal 
experts must make this the largest database of 
comparative information concerning people 
moving around Europe. 
The project is uniquely able to respond promptly to 
situations as they arise. When legal experts noted an 
increased trend of people to try their luck in other 
EU countries, a "route map" for jobseekers was 
produced by the Commission. The problems many 
people encountered trying to enforce their rights 
have inspired a new guide to be published shortly 
(see SMN 19 and the IN BRIEF on this page). 
For the future, it seems clear there is a need for 
more than just signposting and advice. The majority 
of problems people have are a result of misunder-
standings between individuals - with often exaggera-
ted ideas about European citizenship rights - and 
officials, who apply the exceptions in the legislation 
to the letter, rather than to its spirit. The resolution 
of such problems should not require Court action, 
or even a formal complaint to the Commission, 
often the solutions lie much closer to home, with 
local organisations. 
Though there will always be a need for legal advice, 
experts have the impression that the problems 
encountered are the result of a growing gap 
between the legislative framework and a modern, 
more flexible labour market. There is no single lob-
by for the free movement of people that matches 
the strength of the lobbies pushing for free move-
ment of goods, services or capital. Unlike other 
aspects of the Internal Market, responsibility for 
issues involving the general public is more diffusely 
organised across different departments in Member 
States and in the Commission. The Dialogue with 
Citizens initiative represents a bottom-up approach 
- better informed citizens create pressure for re-
form. The challenge this poses to policy makers is 
clear. The results of the Signpost Service to date 
suggest that there is a need for new and bold initia-
tives to make Union citizenship a reality for the 
many people who want to exercise their freedom of 
movement, right of establishment and associated be-
nefits of a frontier-free Europe. 
The right to work and live in another Member State 
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An Irish citizen living in Austria and working under a permanent contract, was only given a 2 year residence permit and subjected to formal investigation as 
to his financial situation and his personal reasons to stay. 
Signpost Service: Under EC law the nature of his contract entitled him to a "permanent" permi~ starting with a minimum of 5 years The investigation on his financial 
background and his personal reasons for staying in Austria does not seem to be justified. He was advised to turn to the local immigration authorities or the competent 
Austrian ministry. 
The right to leave one's country .... 
A Belgian woman, married to a Luxembourger, joined him in his country. She continued to work in Belgium and therefore kept her flat/house in Belgium. 
Local Belgian authorities claimed it was a manoeuvre to evade taxes and therefore refused to de-register her from Belgium. 
Signpost Service: As she normally returned to her home in Luxembourg a~er work each day and a bilateral agreement between Luxembourg and Belgium predsely 
determines the country of residence for frontier workers, for tax purposes, she seemed to be entitled to the proof of de-registration in Belgium. She was advised i.a. to send 
a registered letter to the Belgian commune, or to the Ministry of the Interior, and to ask local Luxembourg authorities for a certificate of her residence in Luxembourg. 
Can children have a shorter residence permit than their parents? 
A Spanish couple with permanent residence in Germany found it strange that their child, born in Germany, was only given residence limited to the minimum 
5 year period. 
Signpost Service: Under EC law German authorities are not obliged to issue a permanent residence permit It was however conprmed that to apply the EC Directive in 
this way "was unusual" in Germany, and not based either on German law or on EC Directives. 
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Aider les entre rises a rofiter du Marche interieur 
En janvier 1999) la Direction generate 
Marche interieur) conjointement avec la 
Direction generate Entreprises) mettait en 
place le «Dialogue avec les entreprises» (voir 
SMN n ° 16). Une initiative originale dont 
l 'element-clef est un guichet internet gratuit 
directement accessible. Il offre des services 
d)information et de conseil pour aider les 
entreprises a mieux profiter du Marche 
interieur. Il permet) en particulier aux 
petites et moyennes entreprises) d)ameliorer 
leurs connaissances sur les opportunites et les 
regles de fonctionnement du Marche unique. 
Depuis pres d)un an) cette initiative a 
rencontre un vif succes aupres des entre-
preneurs-internautes qui ont trouve une 
oreille attentive a leurs problemes et des 
solutions parfois insouNonnees. 
De nombreuses entreprises ont deja eu recours au 
guichet internet pour obtenir des conseils person-
nalises grace au relais, sur le terrain, de centres 
d'information qui operent dans l'environnement 
immediat des entreprises: les Euro Info Centres 
(EiC). Ces EiC realisent en effet un travail de proxi-
mite en fournissant des informations, conseils et 
assistance sur mesure pour toutes questions relati-
ves a l'Union europeenne. En voici trois exemples: 
Dialogue avec les entreprises 
http://europa.eu .i nt/busi ness 
Une entreprise finlandaise de transport de dechets de construc-
tion a l'idee d'integrer dans ses activites un systeme de recyclage 
des dechets. Comme ses capacites d'autofinancement sont insuffi-
santes pour realiser ce projet, l'entreprise requiert !'assistance de 
!'Euro Info Centre de T urku. 
L'EIC de Turku recherche d'abord des solutions au niveau local 
puis propose a l'entreprise de chercher egalement un soutien au 
niveau europeen. Apres etude des differentes possibilites de finan-
cement, l'Euro Info Centre conseille a l'entreprise de soumettre 
une demande de cofinancement, dans le cadre du programme 
communautaire LIFE. 
L'EIC se charge de monter le dossier et de contacter les respon-
sables du programme aussi bien que d'autres investisseurs poten-
tiels. Apres quelques mois de negociations, un accord est atteint 
aux termes duquel diverses sources de financement s'additionnent 
de fa~on complementaire: la Communaute europeenne contribue 
au projet pour 30% dans le cadre du programme LIFE tandis que 
d'autres partenaires couvrent 70%. 
Desormais le projet est en cours de realisation. Le premier paie-
ment LIFE a deja ete effectue par la Commission europeenne et 
l'Euro Info Centre continue de suivre de pres !'evolution des acti-
vites de l'entreprise. 
Une entreprise danoise fabrique du materiel medical. Elle entre dans une phase d'expansion avec une nouvelle implantation regionale et le 
developpement d'un produit tres innovant. En voulant donner suite a une demande, l'entreprise est amenee a se rendre compte qu'elle a 
omis !'obligation d'apposer le marquage CE sur son produit (marquage de conformite europeenne). 
lnitialement mal informee sur les regles applicables, l'entreprise cherche alors a remedier a la situation en contactant !'Euro Info Centre de 
Copenhague. Celui-ci a pu fournir en urgence toutes les informations et !'assistance necessaires pour lui venir en aide. L'Euro Info Centre a 




Une entreprise italienne est a la recherche des marches publics auxquels elle pourrait participer en ayant de reelles chances. 
Sa navigation sur le site internet «Dialogue avec les entreprises» lui a donne !'occasion de saisir a quel point ii y a la des gisements d'affaires 
considerables, aussi bien au niveau national qu'au niveau europeen (l'entreprise est tres proche de l'Autriche). T outefois, l'entreprise n'a pas 
le temps d'examiner tous les appels d'offres et informations disponibles en ligne. 
Pour obtenir une assistance personnalisee, elle contacte l'Euro Info Centre le plus proche dans sa region: celui de Bolzano. L'EIC propose a 
l'entreprise de s'abonner a un service d'information selective sur les appels d'offres en cours. L'Euro Info Centre precede maintenant, pour 
le compte de l'entreprise, a !'analyse et au filtrage des nombreuses informations disponibles dans la base de donnees europeenne «TED» 
(publiant approximativement 500 appels d'offres par jour). Le service presente l'avantage d'etre ajuste sur mesure aux besoins et 
caracteristiques de l'entreprise. Ainsi, celle-ci re~oit regulierement une liste ciblee des marches publics pour lesquels elle peut concourir aussi 
bien en ltalie qu'en Autriche. 
Ce service de selection sera optimise a l'avenir grace au renforcement des collaborations existantes entre les Euro Info Centres de Bolzano, 
de Munich et d'lnnsbruck. De cette fa~on, chaque entreprise des regions alpines aura la possibilite de beneficier d'un service d'aide a la 
prospection de marches a travers trois pays limitrophes. 
,, ., 
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U date on the Internal Market DG's website 
Fallowing the restructuring of the Commission services the address of the Internal Market DG's website has been changed. As from 
beginning March you will therefore find us at: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Although you will be directed automatically to this location if you continue to use the old address, we recommend that you update your 
"bookmarks" or "favorites" accordingly to make the access to this site as easy as possible for you. 
Apart from that, the Internal Market DG has just presented its first annual statistical report concerning this website. The main findings 
of this report are as follows: In 1999 the number of successful requests for files averaged 404,083 per month, i.e. 13,336 per day. The peak, 
520,119 requests, was reached in February 1999 while the lowest number, 307,736, was recorded in April 1999, after the Santer 
Commission resignation. Furthermore an average of 286 messages per month, most of them information requests, has been received and 
answered subsequently via the site. The audience by countries is structured as follows (average figures): 82.23% from EU Member States, 
2.30% from Japan, 1.95% from the US. An increasing interest has been shown by users based in candidate countries such as Poland, the Czech 
Republic and Hungary. The full report is available at the web address given above. 
lnfolge der Reorganisation der Kommissionsdienststellen wurde die Adresse der Web-Seite der Binnenmarkt-GD geandert. Seit Anfang 
Marz finden Sie uns unter: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Obwohl Sie automatisch zu dieser Adresse weitergeleitet werden, falls Sie noch den alten URL verwenden, empfehlen wir Ihnen, lhre "Book-
marks" oder "Favorites" zu aktualisieren, damit Sie einen moglichst bequemen Zugang zur Web-Seite haben. 
Oberdies hat die Binnenmarkt-GD gerade ihren ersten statistischen Jahresbericht zu dieser Web-Seite vogestellt Die wichtigsten Ergebnisse: 
1999 lag die Anzahl der erfolgreichen Dateizugriffe bei durchschnittlich 404.083 pro Monat, d.h. 13.336 pro Tag. Mit 520.119 Zugriffen wur-
de die Spitze im Februar 1999 erreicht, wahrend die geringste Anzahl von Zugriffen (307.736) fur April 1999, d.h. kurz nach dem Rucktritt 
der Kommission Santer, verzeichnet wurde. AuBerdem wurden im monatl ichen Durchschnitt 286 E-mails uber die Web-Seite empfangen 
und beantwortet, die meisten davon lnformationsanfragen. Das Nutzerspektrum nach Landern ist wie folgt strukturiert (Durchschnitts-
werte): 82,23% aus EU-Mitgliedstaaten, 2,30% aus Japan, 1,95% aus den USA. Zunehmendes lnteresse zeigten Nutzer aus Beitrittslandern, 
wie etwa Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn. Der vollstandige Bericht kann von der o.a. Web-Adresse abgerufen werden. 
Suite a la restructuration des services de la Commission, l'adresse du site web de la DG Marche interieur a ete modifiee. Depuis le debut 
mars, vous nous trouvez sous: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Si vous utilisez l'ancienne adresse, vous serez automatiquement diriges vers le bon site, toutefois nous vous recommandons d'actualiser vos 
"bookmarks" ou "favoris" afin d'accelerer et de faciliter l'acces au site. 
Par ailleurs, la DG Marche interieur vient de presenter son premier rapport annuel statistique concernant ce site web. En 1999, le nombre 
d'acces aux fichiers etait en moyenne de 404.083 par mois, c'est-a-dire 13.336 par jour. Avec 520.119 acces, le maximum a ete atteint en 
fevrier 1999 tandis que le minimum (307.736) a ete enregistre en avril 1999, apres la demission de la Commission Santer. En outre, 286 
messages en moyenne par mois, pour la plupart des demandes d'information, ont ete re~us et traites via le site. L'audience par pays se 
presente ainsi (moyennes): 82,23% des appels proviennent des Etats membres de l'UE, 2,30% du Japan, 1,95% des Etats-Unis. Un interet 
croissant se manifeste de la part d'utilisateurs bases dans des pays candidats comme la Pologne, la Republique T cheque et l'Hongrie. 
Le rapport complet est disponible a l'adresse web indiquee ci-dessus. 
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